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ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺔ ﺍﺤﻜﺎﻤﺎ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ .

ﺃ-

ﻭﺠﺩﺕ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺼﺭﻓﺕ ﺼﻴﻎ ﺍﻻﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﻭﺼﻴﻎ

ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻘﻠﻴﺔ ﻜﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﻋﺎﺓ

ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .
ﺏ-

ﺩﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ

ﻓﻲ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻻﺠل ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.
ﺝ -ﻭﺭﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻜﺎﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻊ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ
ﻭﺍﻓﺎﺩﺕ ﺤﻜﻤﺎ ﺸﺭﻋﻴﺎ .
ﺩ -ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻅﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ
ﺤﻤﻠﻪ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎ .
ﻩ -ﺤﻤل ﻤﺎ ﺍﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻌﺩﻩ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻻﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺍ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻓﻲ ﺍﻴﺔ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻟﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻨﺹ ﻭﺍﺸﺎﺭﺓ ﻨﺹ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ

ﻭﺍﻗﺴﺎﻤﻪ ﻜﺎﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺤﺼﺭ .

ﻭ -ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺤﺭﻭﻑ ﻤﻌﺎﻥ ﻜﺎﻟﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻭﺤﺭﻑ )ﺍﻭ( ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻓﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻓﺎﺩﺕ ﺤﻜﻤﺎ ﺠﻠﻴﻼ ﻀﻤﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ .
ﺯ -ﻋﻨﺩ ﺘﺩﺒﺭ ﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺔ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻭﺍﻻﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﺒﺏ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ،ﻭﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻀﻤﺭﺍ
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 ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻟﺔ-ﺡ
ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭﺠﺤﻨﺎ ﻗﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ
. ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻋﻠﻡ
Issue Abstract
Detectives said the book and methods of deduction of the greatest
ways that can reach out to the knowledge of the legitimate government
had included a state where a person sentenced legitimacy great related
transactions.
A. I found evidence of it spent formats of obligatory to scar and
formulas Prevention of prohibition to hatred and clues which Nkulaih
Kketab year including pasture and other purposes of the law.
(B) some general formulas shown on the provisions of the
legitimacy of different opinions of scientists in general, such as selling
part of its entry on credit with the increase in the price and others.
C some ways customization and personalization Kalasttina
interrupted received reported capacity and such legal provision.
D included a state religion scream of common verbal and varied
opinions of scientists at the possibility of him and get him to all sense of
what we have chosen.
(E) carry fired in verse on what was beyond the same verse
restricted varied in any religion indication how wordy sentences from the
text of the statement and a reference text and the concept of offense and
its divisions and Kaladd few.
(F) There is in great letters gloss verse Calfae Association
reported that the causal and CAF, which reported Covering or reasoning
and character (or) who said partition and Alaba and others, according to a
ruling solemn Dmnah in the search.
Upon the management of state where a person reached an illness
in which the rule of writing religion and certification him and cause
multiple women in the certificate, which showed placements began what
was implicit
(H) As we came to the contents of the verse of the symptoms of
the civil and liquefied stone on the ship and the different scientists and
the public say Rgehna passport stone him and Allah knows best.
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ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻪ
ﻭﺼﺤﺒﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻋﻅﻡ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻼل
ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻭﻀﻌﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺼﻭل ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل .

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﺤﻜﺎﻤﺎ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺠﻠﻴﻠﺔ ))ﺁﻴﺔ

ﺍﻟﺩﻴﻥ (( ﻭﻫﻲ ﺃﻁﻭل ﺁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺩﻟﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺃﻷﻤﺔ ﻭ ﺃﻨﻪ ﺩﻴﻥ ﻋﻤل ﻭﺠﻬﺩ ﻭﻜﻔﺎﺡ ﻭﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ

ﺍﻟﺤﻼل ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻋﺠﺎﺯﺍ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎ ﺭﺍﺌﻌﺎ ﻻ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻻ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻔﻅ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﺃﺤﺼﺎﻫﺎ .ﻓﺎﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﺏ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻜل ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻨﻪ ﺍﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻨﺴﻴﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ

ﺃﺜﻘﺎل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﻤﻭﺍﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻼﻁﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺠل ﻭﻋﻼ ﺃﻥ ﺘﻀﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﻤﻠﻭﺍ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺜﺒﺕ ﻓﻲ
ﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ ﻏﻴﺭﻩ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ .ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﺼﻭﻟﻴﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻤل ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ

ﺍﻤﺎﺕ ﻜﺘﺏ ﺍﻻﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﺼﻭﻟﻴﺎ ﺍﺫ ﺍﻨﻨﺎ
ﻤﺎﻤﻭﺭﻭﻥ ﺒﺘﺩﺒﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻗﺎل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ R Q P O NM L K M:
LYXWV UT S

)(١

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺨﻁﻭﺓ ﺍﻭﻟﻰ ﻓﻲ

ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﺼﻭﻟﻲ ﻟﻠﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺴﻤﻴﺘﻪ
)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺼﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ(
ﻭﻗﺴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ

ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺼﻭﻟﻴﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﺭﺍﺀ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻤﺎ

ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻜﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻻﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﻴﻭﻉ
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ﺍﻻﺠل ﻭﻤﺴﺎﺌل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻥ ﺍﺴﻭﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل
ﺍﻻﺼﻭﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻲ ﻟﻼﺭﺍﺀ ﻭﺭﺠﺤﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻟﻲ ﻭﺍﷲ ﺍﻋﻠﻡ .
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺩﺭﺴﺕ ﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ

ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻤﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺯﻫﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺔ ﺍﺠﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ
ﻻ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺩﺭﺴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻤﻥ

ﺠﻬﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ .
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????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 

 
 
 ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﺼﻠﻪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻴﻘﺎل ﺤﻜﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻜﺫﺍ ﺍﺫﺍ ﻤﻨﻌﺘﻪ ﻤﻥ

ﺨﻼﻓﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺤﻜﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻓﺼﻠﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ).(٢

 : ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻻﻗﺘﻀﺎﺀ

ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ

)(٣

.

ﻓﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺠﺎﺯﻤﺎ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺯﻡ

ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ .ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺠﺎﺯﻤﺎ ﻓﻬﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ
ﺠﺎﺯﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩ.
 ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﺘﺭﻙ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ.

ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻀﻌﻪ :ﺃﻱ ﺸﺭﻉ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻭﻫﻲ

ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁ ﻭﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ

ﻨﻔﻲ ،ﻓﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ،ﻭﺘﻨﺘﻔﻲ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ.
ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ؛ ﻷﻤﺭﻴﻥ:
ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ :ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ.

ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ :ﺃﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ
ﻭﺒﻬﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ،ﻭﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﺇﺫ

ﺒﻬﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺒﻌﺽ ﻜﺘﺏ
ﺍﻷﺼﻭل ﺒﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻗﺎل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ )ﺃﺤﻕ ﻤﺎ ﻴﺒﺘﺩﺃ ﺒﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ؛ ﻷﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺒﺘﻼﺀ ﺒﻬﻤﺎ ،ﻭﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ،ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﻼل ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ().(٤

ﺃﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻬﻭ ﺃﻥ ﺃﻷﻤﺭ ﻁﻠﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﻟﻔﻌل ﺃﻤﺎ

ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻬﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﻌل ،ﻓﻘﺩﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻡ.
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 :  ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ )ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺀ ﺃﺼﻭل

ﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻀﺩ ﺃﻟﻨﻬﻲ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺒﻔﺘﺢ
ﺃﻟﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﺠﺏ(.

)(٥

ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﻬﻲ

ﺍﻱ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻔﻌل
) : ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ(

ﺍﻻﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭ

)(٧

)(٦

ﻭﻤﻥ

ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ :ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻲ

ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻓﻊ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﻓﻴﻪ ﺸﺩﺓ ﻭﻏﻠﻅﺔ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻭ
ﻓﻬﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻵﻤﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻓﻪ ﻭﻋﻠﻭ ﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ.

 

ﺫﻫﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻻﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺤﻘﻴﻘﺔ)(٨ﻭﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺭﻩ ﺇﻻ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ .

ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻋﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻻﺨﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ

ﻫﻲ ﺍﻤﺎ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻭ ﺨﻔﻴﺔ ﻻ ﺘﺒﺩﻭ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ

ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻔﺩ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺃﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺩﻟﻴل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ

ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺃﻟﺴﻨﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ،ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻨﺩ

ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩﻩ ،ﻭﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ
ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ
ﻓﻘﻁ).(٩

ﻭﺭﺩﺕ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺼﻴﻐﺘﻴﻥ ﺼﺭﻴﺤﺘﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ) :ﺍﻓﻌل(

ﻭ)ﻟﺘﻔﻌل( )ﻓﺎﻜﺘﺒﻭﻩ( )ﻭﻟﻴﻜﺘﺏ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻜﺎﺘﺏ ﺒﺎﻟﻌﺩل( )ﻓﻠﻴﻜﺘﺏ( )ﻭﻟﻴﻤﻠل ﺍﻟﺫﻱ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ( )ﻭﻟﻴﺘﻕ ﺍﷲ ﺭﺒﻪ( )ﻓﻠﻴﻤﻠل ﻭﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺩل( )ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩﻭﺍ ﺸﻬﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ

ﺭﺠﺎﻟﻜﻡ( )ﻭﺃﺸﻬﺩﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﺎﻴﻌﺘﻡ( )ﻭﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ(.

ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﺼﻴﻎ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ
ﻭﻴﻘﺭ ﺒﻪ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﻭﻟﻴﺘﻕ ﺍﷲ ﺭﺒﻪ( ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﻪ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﻡ
ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻫﻭ :ﺍﷲ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﺏ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻨﻁﻭﻗﺎ ﻋﻠﻰ
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????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 

ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ .ﻟﻴﺫﻜﺭﻩ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺭﺒﻴﺎ ﻟﻪ ،ﻤﺼﻠﺤﺎ ﻷﻤﺭﻩ ،ﺒﺎﺴﻁﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻨﻌﻤﻪ  .ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻔﻅ :ﺍﷲ؛ ﻷﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﻭﻫﻴﺔ ﺃﺴﺒﻕ ﻤﻥ
)(١٠

ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻌﻡ

.

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺒﺨﺱ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻤﻥ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ،ﻭﻜﺫﺍ ﻗﻭﻟﻪ

ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﻭﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ(.
ﺃﻤﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻤﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﻓﺎﻜﺘﺒﻭﻩ( )ﻭﻟﻴﻜﺘﺏ( )ﻓﻠﻴﻜﺘﺏ(
)(١١

.

)ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩﻭﺍ ﺸﻬﻴﺩﻴﻥ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ

ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ
ﺘﻌﺎﻟﻰ

)ﻓﺎﻜﺘﺒﻭﻩ(

)ﻭﻟﻴﻜﺘﺏ(

)ﻓﻠﻴﻜﺘﺏ(ﻭﺍﻻﺸﻬﺎﺩ

ﻋﻠﻴﻪ

ﻤﻥ

ﻗﻭﻟﻪ

ﺘﻌﺎﻟﻰ)ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩﻭﺍ ﺸﻬﻴﺩﻴﻥ( ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻴﻥ :

ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻻﻭل  :ﺍﻥ ﺍﻤﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻭﺒﻪ

ﻗﺎل ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ﻭﻨﻘل ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻜﺎﻟﻀﺤﺎﻙ ﻭﻋﻁﺎﺀ ﻭﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ
ﺯﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭﺍﻟﻴﻪ ﺫﻫﺏ ﺍﻫل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺭﺠﺤﻪ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ

)(١٢

.

ﻭﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ :
ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﻭﺠﻭﺏ ﻭﻻ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺩ

ﻓﺭﺽ ﻻﺯﻡ ﻴﻌﺼﻲ ﺒﺘﺭﻜﻪ ﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﻤﺭ ،ﻭﻨﻘل ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺇﻥ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ

ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﻨﺴﺦ ).(١٣

ﻭﺤﺩﻴﺙ ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻻﺸﻌﺭﻱ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ( ﻗﺎل )ﺜﻼﺜﺔ ﻴﺩﻋﻭﻥ

ﺍﷲ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻬﻡ ﺭﺠل ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻓﻠﻡ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻭﺭﺠل
ﺃﻋﻁﻰ ﻤﺎﻟﻪ ﺴﻔﻴﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﺘﺅﺘﻭﺍ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﻭﺭﺠل ﻟﻪ
ﻋﻠﻰ ﺭﺠل ﺩﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻪ(

)(١٤

.

ﻨﻭﻗﺵ ﺒﺄﻥ ﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻷﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺍﻤﺭﺃﺓ

ﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻓﻠﻡ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻭﻻ ﺨﻼﻑ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺴﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺎﻋل ﺫﻟﻙ ﺘﺎﺭﻙ ﻟﻼﺤﺘﻴﺎﻁ

ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﻭﺍﻟﺨﻼﺹ ).(١٥
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ﻭﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ

ﺒﺎﻉ ﺒﻨﻘﺩ ﺃﺸﻬﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﺏ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺒﺎﻉ ﺒﻨﺴﻴﺌﺔ ﻜﺘﺏ ﻭﺃﺸﻬﺩ().(١٦

ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺒﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻴﻔﻌﻠﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻨﻤﺎ

ﻜﺎﻥ ﻓﻌل ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻨﺩﺒﺎ ﺍﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎ ﻭﻫﻭ ﻟﻴﺱ ﺒﺤﺠﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ
ﺨﺎﻟﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻪ.
ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻲ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎل ﻗﻭﻻﹰ ﻓﻴﻤﺎ

ﻟﻠﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﺎل ،ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺘﻬﺭ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻠﻭﻯ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻟﻪ
ﻤﺨﺎﻟﻑ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻨﻪ ﻭﺤﺠﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻻ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻗﺎل
ﺒﻪ ﺍﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﻤﺎﻟﻙ ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻭﺍﻻﻤﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔ).(١٧

ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻻﺸﻬﺎﺩ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺩﻭﺍ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺼﺎﺭﻓﺔ ﻭﺤﻤﻠﻭﺍ ﻤﺎ

ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺸﻬﺎﺩ ﺍﻨﻪ ﻗﺒل ﻨﺯﻭل ﺍﻻﻴﺔ

)(١٨

ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻴﺔ

ﻤﻥ ﺍﺨﺭ ﻤﺎ ﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ.

ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻨﻪ ﺍﻻﻤﺭ ﻟﻠﻨﺩﺏ ﺍﻭ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺼﺭﻓﺘﻪ

ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺍﻭ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩ ﻭﺒﻪ ﻗﺎل ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ).(١٩

ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺜﻭﺍﺏ ﺍﻵﺨﺭﺓ
ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻷﻨﻪ ﻓﻌل ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻔﺎﻋل

ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻗﺩ ﻴﻘﺎل ﺇﻨﻪ ﻴﺜﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻤﻤﺘﺜﻼ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﻭﺍﺒﻪ

ﺃﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺜﻭﺍﺏ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﻷﻥ ﺍﻤﺘﺜﺎﻟﻪ ﻤﺸﻭﺏ ﺒﺤﻅ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺜﻭﺍﺏ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻌل ﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍ ﺇﻥ ﺃﺘﻰ ﺒﻪ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻏﺭﻀﻪ ﻓﻼ

ﺜﻭﺍﺏ ﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﺃﺘﻰ ﺒﻪ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻻ ﻗﺎﺼﺩ

ﺴﻭﻯ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ ﻷﻤﺭ ﺭﺒﻪ ﻓﻴﺜﺎﺏ ﻭﺇﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﺃﺜﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ
ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺜﻭﺍﺒﺎ ﺃﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺜﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺭﺩ

ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل).(٢٠
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ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺭﻓﺕ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﻫﻲ :
 -١ﺩﻻﻟﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻴﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺎﺕ ﻭﺭﺩ ﻤﻌﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ' & % $ # " M
( ) *L / . - , +

)(٢١

ﻓﻠﻤﺎ ﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ

ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺒﺩل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺠﺎﺯ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﺸﻬﺎﺩ ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻥ
ﻻ ﻴﻘﻊ ﺇﻻ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﻫﻡ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺩل

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻗﻠﺒﻪ ﻻ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻉ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ
ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻤﺎ ﻗﺎل } :ﻓﺈﻥ ﺃﻤﻥ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﺒﻌﻀﺎ{ ،ﻭﻻ ﺜﻘﺔ
ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ،ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﻓﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ

ﻤﺘﻰ ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻟﻡ ﺘﺴﻘﻁ ﺒﺘﺭﺍﻀﻴﻬﻤﺎ ﻭﺃﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ

ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻁﻤﺎﻨﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻓﺎﻓﺘﺭﻗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﻓﺜﺒﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻤﻨﺩﻭﺏ
ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺠﺏ ،ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺸﺭﻉ ﻟﻠﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﺎل

ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ) :ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺜﻡ ﺭﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻬﺎﺩ

ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻔﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﻜﺎﺘﺒﺎ ﺍﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺭﻀﺎ ﻭﺃﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﷲ ﺠل ﺜﻨﺎﺅﻩ  L* )Mﻭﺍﻟﺭﻫﻥ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺜﻡ ﻗﺎل 2 1 0 / . - M
 L6 5 4 3ﺩل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻤﺭﻩ
ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺜﻡ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺜﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﻻ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻷﻥ ﻗﻭﻟﻪ
 L6 5 4 3 2 1 0 / . - ,Mﺇﺒﺎﺤﺔ
)(٢٢

ﻻﻥ ﻴﺄﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﻓﻴﺩﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﻫﻥ(.

 -٢ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﻴﻬﻭﺩﻱ
ﻁﻌﺎﻤﺎ ،ﻭﺭﻫﻥ ﺩﺭﻋﻪ) ،(٢٣ﻭﺍﺸﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺒﻲ ﻓﺭﺴﺎ ﻓﺠﺤﺩﻩ

ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﺤﺘﻰ ﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﺨﺯﻴﻤﺔ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ) ،(٢٤ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻘل ﺃﻨﻪ ﺃﺸﻬﺩ
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ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻋﻥ ﻁﺎﺭﻕ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﻲ  -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ –
ﻗﺎل )ﺃﻗﺒﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺫﺓ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺭﺒﺫﺓ ﺤﺘﻰ ﻨﺯﻟﻨﺎ ﻗﺭﻴﺒﺎ

ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻤﻌﻨﺎ ﻅﻌﻴﻨﺔ ﻟﻨﺎ ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺤﻥ ﻗﻌﻭﺩ ﺇﺫ ﺃﺘﺎﻨﺎ ﺭﺠل ﻋﻠﻴﻪ
ﺜﻭﺒﺎﻥ ﺃﺒﻴﻀﺎﻥ ﻓﺴﻠﻡ ﻓﺭﺩﺩﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎل» :ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ؟« ﻓﻘﻠﻨﺎ:
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺫﺓ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺭﺒﺫﺓ ،ﻗﺎل :ﻭﻤﻌﻨﺎ ﺠﻤل ﺃﺤﻤﺭ ،ﻓﻘﺎل:

»ﺘﺒﻴﻌﻭﻨﻲ ﺠﻤﻠﻜﻡ ﻫﺫﺍ؟« ﻓﻘﻠﻨﺎ :ﻨﻌﻡ ،ﻗﺎل» :ﺒﻜﻡ؟« ﻗﻠﻨﺎ :ﺒﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ
ﺼﺎﻋﺎ ﻤﻥ ﺘﻤﺭ ،ﻗﺎل :ﻓﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﻀﻌﻨﺎ ﺸﻴﺌﺎ ،ﻭﻗﺎل» :ﻗﺩ ﺃﺨﺫﺘﻪ« ،ﺜﻡ
ﺃﺨﺫ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﺠﻤل ﺤﺘﻰ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻓﺘﻭﺍﺭﻯ ﻋﻨﺎ ﻓﺘﻼﻭﻤﻨﺎ ﺒﻴﻨﻨﺎ

ﻭﻗﻠﻨﺎ :ﺃﻋﻁﻴﺘﻡ ﺠﻤﻠﻜﻡ ﻤﻥ ﻻ ﺘﻌﺭﻓﻭﻨﻪ ،ﻓﻘﺎﻟﺕ ﺍﻟﻅﻌﻴﻨﺔ :ﻻ ﺘﻼﻭﻤﻭﺍ
ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻴﺕ ﻭﺠﻪ ﺭﺠل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻴﺨﻔﺭﻜﻡ ﻤﺎ ﺭﺃﻴﺕ ﻭﺠﻪ ﺭﺠل ﺃﺸﺒﻪ
ﺒﺎﻟﻘﻤﺭ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺩﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺃﺘﺎﻨﺎ ﺭﺠل ،ﻓﻘﺎل:

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺃﻨﺎ ﺭﺴﻭل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -

ﺇﻟﻴﻜﻡ ﻭﺇﻨﻪ ﺃﻤﺭﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺄﻜﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﺘﺸﺒﻌﻭﺍ ،ﻭﺘﻜﺘﺎﻟﻭﺍ ،ﺤﺘﻰ

ﺘﺴﺘﻭﻓﻭﺍ ﻗﺎل :ﻓﺄﻜﻠﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﺸﺒﻌﻨﺎ ،ﻭﺍﻜﺘﻠﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻭﻓﻴﻨﺎ( ).(٢٥

ﻭﺃﻤﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﺭﻭﺓ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻟﻪ
ﺃﻀﺤﻴﺔ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻋﻁﺎﻩ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﻭﻟﻡ ﻴﺄﻤﺭﻩ ﺒﺎﻹﺸﻬﺎﺩ ﻭﺍﺨﺒﺭﻩ ﻋﺭﻭﺓ ﺍﻨﻪ ﺍﺸﺘﺭﻯ

ﺸﺎﺘﻴﻥ ﻓﺒﺎﻉ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﺍﺘﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺸﺎﺓ ﻭﺩﻴﻨﺎﺭﺍ)،(٢٦

ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻴﺘﺒﺎﻴﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ،ﻓﻠﻡ
ﻴﺄﻤﺭﻫﻡ ﺒﺎﻹﺸﻬﺎﺩ ،ﻭﻻ ﻨﻘل ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻌﻠﻪ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻜﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺴﻠﻡ.
 -٣ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ

ﻭﻗﺩ ﻨﻘﻠﺕ ﺍﻷﻤﺔ ﺨﻠﻔﺎ ﻋﻥ ﺴﻠﻑ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺎﺕ

ﻭﺍﻷﺸﺭﺒﺔ ﻭﺴﻔﺭﺍ ﻭﺤﻀﺭﺍ ﻭﺒﺭﺍ ﻭﺒﺤﺭﺍ ﻭﺴﻬﻼ ﻭﺠﻭﺍ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ
ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻻ ﺍﺸﻬﺎﺩ ﻤﻊ ﻋﻠﻡ ﻓﻘﻬﺎﺌﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻨﻜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ،

ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﺍﻟﻨﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻜﻪ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻬﻡ
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????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 

ﺒﻪ ،ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﺃﻭﻩ ﻨﺩﺒﺎ)(٢٧ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻁﻭﺴﻲ )ﺍﻷﻭل

)ﺍﻱ ﺍﻨﻪ ﻤﻨﺩﻭﺏ( ﺃﺼﺢ ،ﻻﺠﻤﺎﻉ ﺃﻫل ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ().(٢٨

ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻴﻌﺔ ﺘﻜﺜﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻓﻠﻭ ﻭﺠﺏ

ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺒﺎﻴﻌﻭﻨﻪ ﺃﻤﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻁﻭﻁ ﻋﻨﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
.(٢٩) L ¢¡  ~ } | { zM :
ﻭﻟﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﺸﻘﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ

)ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻠﻕ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ ﻓﺼﻌﺏ ﺸﺎﻕ ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻜﺜﺭ ﻓﺭﺒﻤﺎ

ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﻑ ﺒﺘﺭﻙ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﺤﻴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﺭ ﻓﻼ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺩﺨل ﺫﻟﻙ
ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﺸﻬﺎﺩ ﻨﺩﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ

ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﻋﺫﺭ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻨﻪ( ).(٣٠

ﻤﻊ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﻭﻥ .
 -٤ﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻨﺎ

)(٣١

ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺤﻜﺎﻩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﻤﺎ

ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ ،ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ،ﻗﺎل:
)ﺃﻥ ﺭﺠﻼ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺴﺄل ﺒﻌﺽ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻔﻪ

ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ،ﻓﻘﺎل :ﺍﺌﺘﻨﻲ ﺒﺸﻬﺩﺍﺀ ﺃﺸﻬﺩﻫﻡ .ﻗﺎل :ﻜﻔﻰ ﺒﺎﷲ ﺸﻬﻴﺩﺍ،
ﻗﺎل ﺍﺌﺘﻨﻲ ﺒﻜﻔﻴل ﻗﺎل :ﻜﻔﻰ ﺒﺎﷲ ﻜﻔﻴﻼ .ﻗﺎل:ﺼﺩﻗﺕ ،ﻓﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﺠل ﻤﺴﻤﻰ ﻓﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻘﻀﻰ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻤﺱ ﻤﺭﻜﺒﺎ ﻴﻘﺩﻡ

ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻸﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﻠﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺩ ﻤﺭﻜﺒﺎ ﻓﺄﺨﺫ ﺨﺸﺒﺔ ﻓﻨﻘﺭﻫﺎ ،ﻓﺄﺩﺨل

ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺼﺤﻴﻔﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ،ﺜﻡ ﺯﺠﺞ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ،
ﺜﻡ ﺃﺘﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭ ،ﺜﻡ ﻗﺎل :ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺇﻨﻙ ﻗﺩ ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻨﻲ ﺍﺴﺘﺴﻠﻔﺕ ﻓﻼﻨﺎ
ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ،ﻓﺴﺄﻟﻨﻲ ﻜﻔﻴﻼ ﻓﻘﻠﺕ :ﻜﻔﻰ ﺒﺎﷲ ﻜﻔﻴﻼ ،ﻓﺭﻀﻲ ﺒﺫﻟﻙ

ﻭﺴﺄﻟﻨﻲ ﺸﻬﻴﺩﺍ ،ﻓﺭﻀﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺇﻨﻲ ﻗﺩ ﺠﻬﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﺠﺩ ﻤﺭﻜﺒﺎ
ﺃﺒﻌﺙ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﺎﻨﻲ ﻓﻠﻡ ﺃﺠﺩ ﻤﺭﻜﺒﺎ ﻭﺇﻨﻲ ﺍﺴﺘﻭﺩﻋﺘﻜﻬﺎ،
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ﻓﺭﻤﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﺠﺕ ﻓﻴﻪ ،ﺜﻡ ﺍﻨﺼﺭﻑ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻴﻁﻠﺏ ﻤﺭﻜﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩﻩ ،ﻓﺨﺭﺝ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻠﻔﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻌل
ﻤﺭﻜﺒﺎ ﻴﺠﻴﺌﻪ ﺒﻤﺎﻟﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺒﺎﻟﺨﺸﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻓﺄﺨﺫﻫﺎ ﻷﻫﻠﻪ
ﺤﻁﺒﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺴﺭﻫﺎ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﺜﻡ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ

ﻜﺎﻥ ﺘﺴﻠﻑ ﻤﻨﻪ ،ﻓﺄﺘﺎﻩ ﺒﺄﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﻗﺎل :ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﺯﻟﺕ ﺠﺎﻫﺩﺍ ﻓﻲ
ﻁﻠﺏ ﻤﺭﻜﺏ ﻵﺘﻴﻙ ﺒﻤﺎﻟﻙ ﻓﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﺭﻜﺒﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻴﺕ ﻓﻴﻪ
ﻗﺎل :ﻫل ﻜﻨﺕ ﺒﻌﺜﺕ ﺇﻟﻲ ﺒﺸﻲﺀ؟ ﻗﺎل  :ﺃﻟﻡ ﺃﺨﺒﺭﻙ ﺃﻨﻲ ﻟﻡ ﺃﺠﺩ

ﻤﺭﻜﺒﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺌﺕ ﻓﻴﻪ؟ ﻗﺎل :ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻋﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻌﺜﺕ

ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺸﺒﺔ ،ﻓﺎﻨﺼﺭﻑ ﺒﺄﻟﻔﻙ ﺭﺍﺸﺩﺍ( ).(٣٢

ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻓﻌﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﺩﺭﻱ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ(ﺍﻨﻪ" ﺘﻼ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔL ) ( ' & % $ # " !M :
)(٣٣

ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻎ  ،(٣٤) L/ . - , Mﻓﻘﺎل :ﻫﺫﻩ ﻨﺴﺨﺕ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ" .
ﻭﻨﻭﻗﺵ ﺒﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻭﺍﺤﺩ

ﻭﻨﺯﻭﻟﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﻭﻟﻭ ﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻨﺎﺴﺨﺎ ﻟﻸﻭل ،ﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻭﻟﻪ
ﻋﺯ ﻭﺠلL C B A @ ? > = < ; : 9 8 M :
ﻨﺎﺴﺨﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠلL ' & % $ # " !M :

)(٣٥

)(٣٦

ﻭﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠلX W V U T M :
 ،(٣٧)LYﻨﺎﺴﺨﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل.(٣٨) L Y XM :
ﻭ ﺇﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، L / . - , M :ﻟﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺒﺂﺨﺭ ﻨﺯﻭﻟﻪ
ﻋﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﺸﻬﺎﺩ ﺒل ﻭﺭﺩﺍ ﻤﻌﺎ ،ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ
ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺥ ﻤﻌﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ

ﻋﺒﺎﺱ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ( ﺃﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻗﻴل ﻟﻪ ﺇﻥ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻨﺴﻭﺨﺔ ﻗﺎل :ﻻ ﻭﺍﷲ

ﺇﻥ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺦ ).(٣٩
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????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 

ﻭﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﺩﻟﻪ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﺠﻤﺎﻉ ﻭﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻨﺭﻯ
ﺭﺠﺤﺎﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻭﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.

 
   ﺍﻟﻤﻨﻊ ،ﻭﻤﻨﻪ ﺴﻤﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﻨﻬﻴﺔ ،ﻭﺠﻤﻌﻪ  :ﻨﻬﻰ ؛ ﻷﻥ

ﺍﻟﻌﻘل ﻴﻤﻨﻊ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﺎﻟﺒﺎ) ،(٤٠ﻭﻤﻨﻪ ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ} :ﺇﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
)(٤١

ﻵﻴﺎﺕ ﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﻬﻰ{

   ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺔ

ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ).(٤٢

)(٤٣

ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﺫﺍ ﺘﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ

ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ

ﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺔ  L FE D C B Mﻜﻤﺎ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻻﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻨﻭﺍﻫﻲ ﺘﺭﺘﺏ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺤﻜﺎﻤﺎ ﻭﻤﻨﻬﺎ  :ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 1 M
 L: 98 7 6 5 4 3 2ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻨﻬﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ M
 L 5 4 3 2 1ﺜﻡ ﺍﻤﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L: M :؛ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻊ:
ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻻﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻬﻲ

ﻗﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ :ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻥ

ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺇﺒﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺘﻭﻜﻴﺩ
ﻤﻌﻨﻭﻱ؛ ﻭﻗﻴل :ﺒل ﻫﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﺃﻭ ﻫﻲ

ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﻭﻁﺌﺔ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.

  ﺇﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﻭﻜﻴﺩﺍ ،ﺃﻭ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ،ﺤﻤل

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ؛ ﻷﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﻨﻰ؛ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﺭﺠﺢ.
ﻗﺎل ﺍﻟﻁﻴﺒﻲ )ﻻﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺭ

ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﺼﺔ ﻓﺨﺼﺹ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻬﻲ
ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺘﺎﻜﻴﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻘﺎل ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﻜﻴﺩ ﺍﻨﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻓﺎﺫﺍ
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ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻀﻤﻨﺎ ﺜﻡ ﺍﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻗﻭﻯ ﻤﻤﺎ ﺍﻤﺭ ﺍﻭﻻ ﻻﻥ ﺍﻟﺸﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻋﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻠﻕ ﺒﻼ ﺘﻌﺏ(

)(٤٤

ﺃﻤﺎ ﺍﺼﻁﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺅﻭل _ ﻭﻻ ﻴﺄﺏ ﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ _ ﺩﻭﻥ

ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ- ،ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ  -ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ،ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ

ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ،ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﺼﺎﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻥ
ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻜل ﺤﺎﻟﺔ ،ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻟﺯﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﺀﻡ

ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺅﻭل ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﺩ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ،ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ " ﻴﻜﺘﺏ " ،ﺃﻤﺎ ﻟﻭ ﻗﻴل  :ﻭﻻ ﻴﺄﺏ ﻜﺎﺘﺏ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﷲ

،

ﻟﻅﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻴﻐﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ،ﻭﻟﺤﻔﻅﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻭﻻﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ

ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﻴﺩ  .ﺇﺫ ﺇﻥ ﻟﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺼﻴﻎ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻜل ﺤﺎﻟﺔ

ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ،ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ،ﻭﺃﺤﻭﺍل ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻏﻴﺭﻫﺎ .ﻭﻤﻊ ﺃﻥ
)(٤٥

ﺍﻟﻔﻌل _ ﻴﻜﺘﺏ _ ﻤﺘﻌﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻔﻌﻭﻟﻪ ﺤﺫﻑ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ

 

)(٤٦

ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﻭﻤﺠﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ

.
ﻋﻠﻰ ﺍﻥ

ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﻭﺍﻻﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻋﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻻﻨﻪ ﻭﺭﺩ ﻟﻔﻅ ﻜﺎﺘﺏ ﻭﻫﻭ ﻨﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺘﻔﻴﺩ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ  :ﺃﻱ ﻻ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺩﺍﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﷲ

 :ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﷲ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩل.

ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ) :ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻨﺎ :ﺃﻥ ﺍﷲ
ﻋﺯ ﻭﺠل ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻴﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﻤﺴﻤﻰ ﺒﺎﻜﺘﺘﺎﺏ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ،ﻭﺃﻤﺭ

ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩل ،ﻭﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻓﺭﺽ ﻻﺯﻡ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ
ﺤﺠﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﻭﻨﺩﺏ .ﻭﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻤﺭﻩ ﺠل ﺜﻨﺎﺅﻩ ﺒﺎﻜﺘﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺃﻥ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺄﺒﻰ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺫﻟﻙ ،ﻨﺩﺏ
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ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ،ﻓﺫﻟﻙ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻻ ﻴﺴﻌﻬﻡ ﺘﻀﻴﻴﻌﻪ ،ﻭﻤﻥ ﻀﻴﻌﻪ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺎﻥ
ﺤﺭﺠﺎ ﺒﺘﻀﻴﻴﻌﻪ(

)(٤٧

.

ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ

ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺭﺠﺤﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

)(٤٨

ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ

.

ﺒﻘﻭﻟﻪ ) :ﻭﻗﻭل ﺍﷲ ﺠل ﺫﻜﺭﻩ }ﻭﻻ ﻴﺄﺏ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻋﻭﺍ{ ﻴﺤﺘﻤل
ﻤﺎ ﻭﺼﻔﺕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺒﻰ ﻜل ﺸﺎﻫﺩ ﺍﺒﺘﺩﺉ ﻓﻴﺩﻋﻰ ﻟﻴﺸﻬﺩ ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﻓﺭﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﺈﺫﺍ

ﺸﻬﺩﻭﺍ ﺃﺨﺭﺠﻭﺍ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﺜﻡ ،ﻭﺇﻥ ﺘﺭﻙ ﻤﻥ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺨﻔﺕ
ﺤﺭﺠﻬﻡ ﺒل ﻻ ﺃﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺸﺒﻪ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺒﻪ ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻡ  .ﻗﺎل ﻓﺄﻤﺎ

ﻤﻥ ﺴﺒﻘﺕ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺒﺄﻥ ﺃﺸﻬﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺤﻘﺎ ﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻓﻼ ﻴﺴﻌﻪ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ
ﻋﻥ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺘﻰ ﻁﻠﺒﺕ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺤﻕ(
ﻭﻴﻜﻭﻥ

)(٤٩

.

ﺫﻟﻙ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﺘﺏ

ﻏﻴﺭﻩ ،ﻓﻴﻀﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ،ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻓﺭﻴﻀﺔ ،ﻭﺇﻥ
ﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﺘﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﺴﻌﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻏﻴﺭﻩ.

ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺴﺩﻱ  :ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻓﺭﺍﻏﻪ ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ )ﻭﻟﻭ
ﻗﻴل  :ﺇﻨﻪ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻫل ﻤﻜﺎﻥ

ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻴﻨﻴﻥ ،ﻭﺇﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻭﺜﻕ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻟﻜﺎﻥ ﻭﺠﻴﻬﺎ( ).(٥٠

ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﻜﺭﺍﻫﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺩﺏ،ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺭﻓﺔ ﺍﻨﻬﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﻟﻤﺎ ﺼﺢ ﺍﻻﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻷﻥ
ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺒﺎﻁﻠﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ).(٥١

ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻟﻘﻭﻟﻪ

ﺘﻌﺎﻟﻰ) :ﻭﻻ ﺘﻜﺘﻤﻭﺍ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ( )(٥٢ﻭﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ "ﻤﻥ
ﻜﺘﻡ ﻋﻠﻤﺎ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﺃﻟﺠﻡ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺒﻠﺠﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﺎﺭ"

)(٥٣

ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻓﻀل ﺍﷲ

ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﻭﻟﻴﻜﺘﺏ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﷲ( ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺭﺠﺤﻨﺎﻩ ﻗﻭل
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ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ )ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻥ ﻴﺴﺄﻟﻬﺎ(

)(٥٤ﻭﻴﻔﻬﻡ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻥ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻴﺅﺩﻫﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻭﺍﺠﺏ.

ﻭﻤﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻨﺎﺱ ﻟﻬﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ

ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺠﺭ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﻭﺍﺠﺒﺔ .

ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ )ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻠﻭﺡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺠﺎﺌﺯﺍ ﻟﻺﻤﺎﻡ
ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺸﻬﻭﺩﺍ ﻭﻴﺠﻌل ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﻡ ،ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ
ﺸﻐل ﺇﻻ ﺘﺤﻤل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﻔﻅﺎ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﺎﻋﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ

ﻭﺒﻁﻠﺕ .ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻻ ﻴﺄﺏ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻭﺍ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺒﻭﺍ.
ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ .ﻓﺈﻥ ﻗﻴل  :ﻫﺫﻩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻷﺠﺭﺓ ،ﻗﻠﻨﺎ  :ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺨﺎﻟﺼﺔ
ﻤﻥ ﻗﻭﻡ ﺍﺴﺘﻭﻓﻭﺍ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺄﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻭﻻﺓ

ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻥ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ  .ﻭﻗﺩ ﻗﺎل
ﺘﻌﺎﻟﻰ  } :ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ{

)(٥٥

ﻓﻔﺭﺽ ﻟﻬﻡ().(٥٦

ﺍﻤﺎ ﻜﻭﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ

):ﻗﺎﻟﻭﺍ  :ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺘﺎﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺤﺎﻀﺭ ،ﻭﺘﺎﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻐﺎﺌﺏ ،ﻓﺄﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻼ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ
ﺃﻗﻭﻯ ﻭﺃﺸﺩ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺭﺓ ،ﻷﻨﻙ ﻗﺩ ﺘﻨﻬﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﻥ ﻓﻌل
ﺸﻲﺀ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻙ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻭ ﺴﻤﻌﺕ ﻋﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻙ ﻻ ﺘﺯﺠﺭﻩ

ﻭﻻ ﺘﻨﻬﺎﻩ().(٥٧

ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ  :ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ _ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ _ ﺘﺘﻭﺠﻬﺎﻥ

ﺇﻟﻰ ﺸﻲﺀ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﻫﻭ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﻭﻤﻭﺼﻭﻑ ﺒﺄﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺃﻨﺯﻟﻪ ﺍﷲ ﻭﺒﻴﻨﻪ  .ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻟﻴﺱ ﺒﻭﺍﺠﺒﻴﻥ ﻭﻟﻜﻨﻪ

ﻤﺘﻰ ﻜﺘﺏ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺭﻩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻪ ﻭﺃﻥ
ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﺘﻪ ﻟﻴﺤﺼل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻜﺘﺎﺒﺘﻪ

)(٥٨

ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻤﻨﻪ ،ﻭﺇﻟﻰ

ﻤﺠﺎﻨﺒﺘﻪ ،ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻨﻘﻴﻀﻪ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ " :ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻬﻴﺘﻜﻡ ﻋﻥ ﺸﻲﺀ
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????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 

ﻓﺎﺠﺘﻨﺒﻭﻩ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭﺘﻜﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﻓﺄﺘﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﻌﺘﻡ« ) ،(٥٩ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ ﻀﺭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻐﺎ ﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﻭﻻ .
 -١ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻠل ﻤﻥ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﻓﻌل ﻤﺎ.ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﻤﺘﺩﺍﻴﻨﻴﻥ

ﺃﺼﺎﻟﺔ ،ﻭﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ  :ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻴﻨﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ

ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ .ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ  ،ﻭﻫﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ،
ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺂﻤﺔ ﺘﺤﺼل ﻟﻠﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ،ﻓﻼ ﻴﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ،ﻭﻗﻴل

ﺍﻟﺴﺂﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴل ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻭﻤﻌﻨﻰ :ﻭﻻ ﺘﺴﺄﻤﻭﺍ ،ﺃﻱ ﻻ ﺘﻜﺴﻠﻭﺍ،
ﻭﻋﺒﺭ ﺒﺎﻟﺴﺄﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴل ،ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺴل ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻕ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﻭﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﻜﺴﺎﻟﻰ ﻴﺭﺍﺀﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﻴﺫﻜﺭﻭﻥ ﺍﷲ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼ(

)(٦٠

ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻗل ﺍﻟﻤﺎل ،ﺃﻭ ﻜﺜﺭ،

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻘﻠﻴل ﺭﺒﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﻋﻅﻴﻡ ،ﻭﻟﺠﺎﺝ ﺸﺩﻴﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻫﻨﺎ ،ﻤﻊ ﺃﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻜﺱ ،ﻗﺼﺩ

ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻟﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻫﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ
)(٦١

ﺒﺎﻟﺼﻐﻴﺭ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺏ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ

 
 

ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﻪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻋﺩﻩ ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ
  ﻤﻥ ﻋﻡ ﺍﻱ ﺸﻤل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻴﻌﻡ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺃﻱ ﺸﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
)(٦٢

ﻴﻘﺎل :ﻋﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻁﻴﺔ.ﺍﻱ ﺸﻤﻠﻬﻡ

 ﻫﻭ ﻟﻔﻅ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﺒﻭﻀﻊ ﻭﺍﺤﺩ

ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻼ ﺤﺼﺭ
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ﻟﻠﻌﻤﻭﻡ ﺼﻴﻎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺔ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺍﺜﺭ ﻓﻘﻬﻲ ﻤﻨﻬﺎ
 -١ﺍﻟﻨﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ

)(٦٤

ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺔ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﻜﺭﺓ ﻓﻲ

ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻬﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ،ﺃﻱ  :ﺃﻱ ﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﻠﻴل ،ﺃﻭ

ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﺭﺽ ،ﺃﻭ ﺴﻠﻡ ،ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل .ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺠﻴل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺜﻤﻭﻥ ﻓﻴﻪ ،ﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﻴﻌﺠل ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺘﺅﺠل
ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺠل ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﻴﺅﺠل ﺍﻟﺜﻤﻥ،ﻭﻴﺴﻤﻰ
)(٦٥

ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻻﺠل ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﻨﺯﻭل ﺍﻻﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻡ
ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ

ﻜﻤﺎ ﺜﺒﺕ

ﻗﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺔ :ﺃﺸﻬﺩ ﺃﻥ

ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﻤﺴﻤﻰ ﻗﺩ ﺃﺤﻠﻪ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ،ﻭﺃﺫﻥ

ﻓﻴﻪ ،ﺜﻡ ﻗﺎل } :ﻴﺄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﺘﺩﺍﻴﻨﺘﻡ ﺒﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل

ﻤﺴﻤﻰ{)(٦٦؛ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺼﻭﻟﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﻌﻤﻭﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻻ
ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﺘﺤﻤل ﺍﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺎﺕ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﻓﺈﺫﺍ
ﺘﺩﺍﻴﻨﺘﻡ ﺃﻱ ﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﺍ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺠﻪ ﻜﺎﻥ ،ﻤﻥ
ﻗﺭﺽ ﺃﻭ ﺴﻠﻡ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﻋﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ).(٦٧

ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺒﻴﻊ ﺒﺎﻷﺠل ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻨﻘﺩﺍ ﻋﻠﻰ
ﻗﻭﻟﻴﻥ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ)(٦٨ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻊ

ﺍﻷﺠل ﺠﺎﺌﺯ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺼﺤﻴﺢ.

 

ﻭﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﻭﺍﺤل ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ( ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻷﺠل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ

ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯﻫﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻗﺎﻟﺕ
) :ﻜﺎﻥ ﻟﺭﺴﻭل ﺍﷲ  -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  -ﺜﻭﺒﺎﻥ ﻗﻁﺭﻴﺎﻥ ﻏﻠﻴﻅﺎﻥ،
ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﻌﺩ ﻓﻌﺭﻕ ﺜﻘﻼ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺩﻡ ﺒﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻟﻔﻼﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ ،ﻓﻘﻠﺕ  :ﻟﻭ

ﺒﻌﺜﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺎﺸﺘﺭﻴﺕ ﻤﻨﻪ ﺜﻭﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ،ﻓﺄﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ .ﻓﻘﺎل  :ﻗﺩ ﻋﻠﻤﺕ
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????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 

ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺒﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺒﺩﺭﺍﻫﻤﻲ ،ﻓﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  -ﺼﻠﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ " :-ﻜﺫﺏ ،ﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺃﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺘﻘﺎﻫﻡ ﷲ ﻭﺁﺩﺍﻫﻡ ﻟﻸﻤﺎﻨﺔ "

)(٦٩

ﻭﻗﺩ ﺒﻭﺏ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ  -ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ  -ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻘﻭﻟﻪ)ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل( ).(٧٠

ﻭﺤﺩﻴﺙ ﺒﺭﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻓﻘﺎﻟﺕ )ﺇﻨﻲ ﻜﺎﺘﺒﺕ ﺃﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ

ﺘﺴﻊ ﺃﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻓﺄﻋﻴﻨﻴﻨﻲ( ) .(٧١ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻌﺎ

ﻤﺅﺠل ﺍﻟﺜﻤﻥ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﻨﺒﻲ  -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  -ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ،
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻗﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﻭﺫﻫﺏ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﺎﷲ،

ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻭﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻤﺎﻡ ﻴﺤﻴﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻌﻪ

)(٧٢

ﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﻪ ﻗﻭﻟﻪ ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ

ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ"ﻤﻥ ﺒﺎﻉ ﺒﻴﻌﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﺔ ﻓﻠﻪ ﺃﻭﻜﺴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺒﺎ "

)(٧٣

ﻭﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻋﻨﻪ ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ "ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺒﻴﻌﺘﻴﻥ
ﻓﻲ ﺒﻴﻌﺔ".

ﻭﻗﺩ ﻓﺴﺭﻩ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﺭﺠﻼ ﻗﺎل ﻟﺭﺠل :ﺍﺒﺘﻊ ﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﻴﺭ ﺒﻨﻘﺩ،

ﺤﺘﻰ ﺍﺒﺘﺎﻋﻪ ﻤﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ،ﻓﺴﺌل ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ،ﻓﻜﺭﻫﻪ ﻭﻨﻬﻰ
ﻋﻨﻪ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺌل ﻋﻥ ﺭﺠل ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺴﻠﻌﺔ ﺒﻌﺸﺭﺓ

ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻨﻘﺩﺍ ،ﺃﻭ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ،ﻓﻜﺭﻩ ﺫﻟﻙ ﻭﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ.

ﻨﻭﻗﺵ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻋﻨﺩ ﺇﻴﺭﺍﺩﻩ ﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺒﻴﻌﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﺔ
) :ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ .ﻭﻗﺩ ﻓﺴﺭ ﺒﻌﺽ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻴﻌﺘﻴﻥ ﻓﻲ
ﺒﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل :ﺃﺒﻴﻌﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻭﺏ ﺒﻨﻘﺩ ﺒﻌﺸﺭﺓ ،ﻭﺒﻨﺴﻴﺌﺔ ﺒﻌﺸﺭﻴﻥ ،ﻭﻻ ﻴﻔﺎﺭﻗﻪ

ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻴﻌﺘﻴﻥ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺎﺭﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻼ ﺒﺄﺱ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩﺓ ﻋﻠﻰ

ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ(

)(٧٤

ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻭ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻴﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻲ
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ﺍﻟﺜﻤﻥ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ،ﻓﻠﻭ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﻔﺴﺩﺓ
ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻓﻼ ﺒﺄﺱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺸﺭﻋﺎ.
ﻭﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺴﻤﺎﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺜﻡ ﺫﻜﺭ

ﻟﻪ ﻭﺠﻪ ﺍﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻘﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻗﻭﻻﻥ:

ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ :ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﺒﻌﺘﻙ ﻨﻘﺩﺍ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻨﺴﻴﺌﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ
ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻥ ﺴﻤﺎﻙ ،ﻓﺴﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﻗﺎل" :ﻨﻬﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ

ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﺼﻔﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺔ" .ﻗﺎل :ﺍﻟﺭﺠل ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ،
ﻓﻴﻘﻭل :ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺎﺀ ﺒﻜﺫﺍ ،ﻭﺒﻨﻘﺩ ﺒﻜﺫﺍ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻀﻌﻴﻑ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻ

ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﺼﻔﻘﺘﻴﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺼﻔﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺄﺤﺩ
ﺍﻟﺜﻤﻨﻴﻥ.

ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﻥ ﻴﻘﻭل :ﺃﺒﻴﻌﻜﻬﺎ ﺒﻤﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺸﺘﺭﻴﻬﺎ

ﻤﻨﻙ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻪ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻭﻫﻭ
ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﻓﻠﻪ ﺃﻭ ﻜﺴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺒﺎ" ،ﻓﺈﻨﻪ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ
ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻓﻴﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺃﻭﻜﺴﻬﻤﺎ ﻭﻤﻁﺎﺒﻕ
ﻟﺼﻔﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺔ ،ﻓﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺠﻤﻊ ﺼﻔﻘﺘﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ

ﻭﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﻫﻭ ﻗﺩ ﻗﺼﺩ ﺒﻴﻊ ﺩﺭﺍﻫﻡ ﻋﺎﺠﻠﺔ ﺒﺩﺭﺍﻫﻡ ﻤﺅﺠﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻻ
ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺇﻻ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻪ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻭﻜﺱ ﺍﻟﺼﻔﻘﺘﻴﻥ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺒﻰ ﺇﻻ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ
ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺭﺒﺎ).(٧٥

ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ـ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻭ ﺒﺎﻋﻪ ﻨﻘﺩﺍ .ﻭﻓﺴﺭﻭﺍ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻬﻲ
ﻋﻥ ﺒﻴﻌﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻔﺭﻗﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺜﻤﻨﻴﻥ،

ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﺒﺄﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻱ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻ

ﺒﻴﻌﺘﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﺭﺍﺠﺤﺎ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺒﻴﻊ
ﺍﻻﺠل ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﻘﻭﺓ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﻪ ﻭﻻﻤﻜﺎﻨﻴﻪ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﻊ
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ﻭﻻﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﻨﺹ ﺸﺭﻋﻲ ،ﻓﺎﻟﻌﻘﻭﺩ
ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﺒﺎﺤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ،ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ
ﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻉ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻤﺎﻨﻊ ،ﺒل ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻲ

ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻘﺩ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ،ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ،ﻓﺎﻟﺒﺎﺌﻊ ﺭﺒﺤﻪ ﻴﺯﻴﺩ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺯﻤﻨﺎ ﻤﺎ

ﺤﺘﻰ ﺘﺤﺼل ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ،ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ

ﻟﺩﻴﻪ ﺜﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ
ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ.

 -٢ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺒﺎل ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ)(٧٦ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺔ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل
ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻭﻤﻪ ﻭﻻ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺒل ﻴﺩﺨل ﺍﻴﻅﺎ
ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ) (٧٧ﻗﻭﻟﻪ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩﻭﺍ{ ﺍﻵﻴﺔ ،ﺠﻌل ﺍﷲ
ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﻴﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ؛ ﻷﻨﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ،
ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ،ﺇﻻ ﻤﺎ ﺨﺼﺹ

ﺒﺩﻟﻴل).(٧٨

ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ  -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  -ﺃﻨﻪ ﺃﺠﺎﺯ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻊ

ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻘل ﺃﻨﻪ ﺃﻨﻜﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ
ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ؛ ﻭﻷﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﺒﻪ ﻤﺜل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺠﻠﻴﻥ ،ﻟﺭﺠﺤﺎﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ

ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ).(٧٩

ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻁﻼﻕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ

ﺒﺎﻻﻤﻭﺍل

)(٨٠

)(٨١

ﻋﺩل"

ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﻻ ﻨﻜﺎﺡ ﺇﻻ ﺒﻭﻟﻲ ﻭﺸﺎﻫﺩﻱ

ﻓﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻤﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻀﻭﺭ

ﺭﺠﻠﻴﻥ.ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺁﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻼ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ
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ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ
ﻭﻴﺩﺨل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻤﺎ ﺩﻋﺎﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻗﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﷲ ﺍﻋﻠﻡ .
 -٣ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺔ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﻤﻥ ﺭﺠﺎﻟﻜﻡ(ﻭﻫﻭ ﺠﻤﻊ
ﻤﻀﺎﻑ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ)(٨٢ﻭ ﻷﺠل ﻫﺫﺍ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل

ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ
ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ ،ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ
)(٨٣

ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ

ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻋﻤﻼ ﺒﻌﻤﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻴﺔ ﻭﻻ ﻤﺨﺼﺼﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ﻤﻨﺴﻭﺨﺎ ﺍﻭ ﻤﺅﻭﻻ
ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ(

)(٨٥

)(٨٤

ﻭﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﻭﺃﻟﻘﻴﻨﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ

ﻭﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺇﺫ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ

ﺁﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ).(٨٦

ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭﻤﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻰ

ﺠﻭﺍﺯ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ

)(٨٧

ﻭﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ

ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ} :ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺤﻴﻥ
ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺫﻭﺍ ﻋﺩل ﻤﻨﻜﻡ ﺃﻭ ﺁﺨﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻜﻡ ﺇﻥ ﺃﻨﺘﻡ ﻀﺭﺒﺘﻡ ﻓﻲ

ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺄﺼﺎﺒﺘﻜﻡ ﻤﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺘﺤﺒﺴﻭﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻘﺴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ

ﺇﻥ ﺍﺭﺘﺒﺘﻡ ﻻ ﻨﺸﺘﺭﻱ ﺒﻪ ﺜﻤﻨﺎ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﻗﺭﺒﻰ ﻭﻻ ﻨﻜﺘﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﺇﻨﺎ ﺇﺫﺍ
ﻟﻤﻥ ﺍﻵﺜﻤﻴﻥ{).(٨٨

ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ) ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ } :ﻤﻨﻜﻡ{ ﻀﻤﻴﺭ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ

}ﺃﻭ ﺁﺨﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻜﻡ{ ﻟﻠﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺼﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺸﺒﻪ ﺒﺴﻴﺎﻕ ﺍﻵﻴﺔ ،ﻤﻊ
ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ .ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل

؛ ﺃﺒﻭ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻭﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻗﻴﺱ ﻭﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ()ﺭﻀﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ(

)(٨٩
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ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ]ﺃﻥ ﺭﺠﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺤﻀﺭﺘﻪ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﺩﻗﻭﻗﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻭﻟﻡ
ﻴﺠﺩ ﺃﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﻓﺄﺸﻬﺩ ﺭﺠﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻓﻘﺩﻤﺎ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ﻓﺄﺘﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻓﺄﺨﺒﺭﺍﻩ ﻭﻗﺩﻤﺎ ﺒﺘﺭﻜﺘﻪ ﻭﻭﺼﻴﺘﻪ ﻓﻘﺎل

ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺴﻠﻡ ﻓﺄﺤﻠﻔﻬﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺒﺎﷲ ﻤﺎ ﺨﺎﻨﺎ ﻭﻻ ﻜﺫﺒﺎ ﻭﻻ ﺒﺩﻻ ﻭﻻ ﻜﺘﻤﺎ ﻭﻻ
ﻏﻴﺭﺍ ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺘﺭﻜﺘﻪ ﻓﺄﻤﻀﻰ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻤﺎ[).(٩٠

ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ :ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﻤﻭﺴﻰ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﻀﻰ ﺒﻘﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻤﺎ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ،ﻭﺭﻓﻊ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ،ﻓﺩل ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ

ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺴﻭﺥ.

ﻭ ﺃﻥ ﺴﻭﺭﺓ }ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ{ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻨﺯﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ
ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ :ﺇﻨﻪ ﻻ ﻤﻨﺴﻭﺥ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻤﺎ ﺍﺩﻋﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻓﺈﻥ

ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﺒﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﺨﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺴﺦ؛ ﻭﻷﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﺜﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ؛
ﻓﻠﻴﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﻩ ﻨﺎﺴﺦ ﻓﻴﺘﺭﺠﺢ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﷲ ﺍﻋﻠﻡ

 
  ﻫﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺭﻴﺩ ﻤﻨﻪ
)(٩١

ﺒﻌﻀﻬﺎ.

ﻤﻊ ﺍﻨﻨﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻨﺩ

ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻬﺎ ﻭﻨﻜﻤل ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﺍﻻﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺔ .
 -١ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻊ
ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻊ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ
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  ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺭﺩ ،ﺘﻘﻭل ﺜﻨﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺩﻩ
ﺇﺫﺍ ﺼﺭﻓﺘﻪ ﻋﻨﻪ

)(٩٢

)(٩٣

ﻭﺍﺤﺩ

 ﺍﻻﺨﺭﺍﺝ ﺒﺎﻻ ﺍﻭ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﺨﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺘﻜﻠﻡ

ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ  :ﻓﺎﻟﻤﺘﺼل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻨﺎﻭل

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ "ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻊ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ
ﻤﺎ ﻗﻴل :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻊ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل .ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺍﻻ ﺯﻴﺩﺍ ﻭﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻊ
ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺇﻻ ﺤﻤﺎﺭﺍ

)(٩٤

ﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻊ ﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ

ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﺠﺎﺯ

)(٩٥

ﻭﺴﺒﺏ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺠﺎﺯﺍ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﺨﺭﺝ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ
ﻤﻨﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺠﻨﺴﻪ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺭﺝ.

)(٩٦

ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺔ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺎﻀﺭﺓ

ﺘﺩﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻓﻠﻴﺱ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺠﻨﺎﺡ ﺃﻻ ﺘﻜﺘﺒﻭﻫﺎ(.

ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﻤﻨﻘﻁﻊ؛ ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺏ ،ﻭﻟﻴﺴﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺩﻴﻭﻥ ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻗﻴل  :ﺇﺫﺍ ﺘﺩﺍﻴﻨﺘﻡ ﻓﺘﻜﺎﺘﺒﻭﺍ
ﻭﺃﺸﻬﺩﻭﺍ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒﺽ ﻻ ﺠﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻜﻡ
ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻜﺘﺎﺒﺘﻬﺎ.
ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺔ ) ﻓﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭ

 :ﻟﻜﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺘﺩﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻓﻠﻴﺱ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺠﻨﺎﺡ ﺃﻥ ﻻ

ﺘﻜﺘﺒﻭﻫﺎ ،ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻼﻤﺎ ﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺎ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺭﺨﺹ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻜﺘﺒﺔ
ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻟﻜﺜﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻓﻠﻭ ﺘﻜﻠﻑ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻟﺸﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻕ ،ﻭﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ،ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺤﺩ،
ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺩ(
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ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺃﻭل ﺍﻵﻴﺔ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﻭﺁﺨﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺎﺤﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.
 -٢ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ
)(٩٨

ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﻨﻌﺕ ﺒﺨﺼﻭﺼﻪ ﻨﺤﻭ ﺃﻜﺭﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺯﻫﺎﺩ

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺎﻟﺯﻫﺎﺩ ﻴﺨﺭﺝ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻗﺎل ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ )
ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻋﻨﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﺕ ﺭﺠل ﺸﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺫﻜﺭ

ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﺕ ﻁﻭﻴل ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺫﺍﻙ ﺘﺨﺼﻴﺼﺎ ﻓﻼ ﺘﺯﺍل ﺘﺯﻴﺩ ﻭﺼﻔﺎ ﻓﻴﺯﺩﺍﺩ

ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺜﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻗل ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ(

)(٩٩

ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺘﺩﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﻨﻜﻡ(
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﺒﺤﺎﻀﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ

ﺍﻟﻰ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﻏﺎﺌﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻀﻌﻪ ﻷﻥ ﺍﻹﺒﻀﺎﻉ ﻤﻥ
ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻨﻭﻋﺎﻥ
ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻩ ﻭﻏﺎﺌﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﻤﺎ ﺒﻨﻔﺴ ﻪ

ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﻟﻪ ﺍﻹﺒﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻭﻜﻴل ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻟﻔﺎﺘﻪ ﺃﺤﺩ ﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻻﺸﺘﻐﺎﻟﻪ

ﺒﺎﻟﻨﻭﻉ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻴﺸﺘﺭﻭﻥ ﻭﻴﺒﻴﻌﻭﻥ ﻭﻴﺴﺘﺄﺠﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺏ ﻟﻸﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ

ﻓﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻨﺩ

ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ).(١٠٠

ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺒﺎﻴﻌﺔ ﺒﻨﻘﺩ ،ﻴﺩﺍ ﺒﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ
ﻟﻴﺴﺕ ﻜل ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺩﺍﺌﺭﺓ ،ﻓﺎﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺼﻔﺘﺎﻥ ﻻﺯﻤﺘﺎﻥ
ﻹﺒﺎﺤﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ.

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ

ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺩﺍ ﺒﻴﺩ.
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ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ :ﻓﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ،ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺇﻨﻬﺎ

ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻤﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴل ؛ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ

،

ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺃﻋﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ،ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ

ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ،ﻭﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ،ﻭﺫﻟﻙ

ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ،ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ،ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ

ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ،ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺒﻴﺢ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﺒل ﻴﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺘﻭﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ

،

ﻭﺭﻓﻌﺎ ﻟﻠﺤﺭﺝ.

ﻭﺠﻤﻠﺔ " :ﺘﺩﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﻨﻜﻡ "؛ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺘﺎﺠﺭ
ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ،ﻭﻤﻥ ﺜﺎﻟﺙ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﺒﻊ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ.
ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ " ﺒﻴﻨﻜﻡ " ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻡ ،ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺩﺍ

ﺒﻴﺩ ،ﻭﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺝ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل

 

ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻻﻟﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ

)(١٠١

ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﻴﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻜﺎﻟﻌﻴﻥ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻠﺒﺎﺼﺭﺓ،

ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺎﺴﻭﺱ ،ﻭﺍﻟﺫﻫﺏ .ﻭﻓﻲ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺭﻯ
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺫﻫﺏ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻰ
ﺤﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ).(١٠٢

ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻜﻡ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺜﻡ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻓﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ

ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻟﻜﻥ ﺒﻘﻴﺩ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺘﻀﺎﺩﺓ .
)(١٠٣

ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ

ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ

ﻭﺍﺤﺘﺠﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺇﻨﻤﺎ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺒﺩل ﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻓﺈﺫﺍ ﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻜﺎﻥ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻀﺩ ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻟﻪ ﻭﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻗﺼﺩ ﺒﻪ
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????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 

ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  } :ﻭﻻ ﻴﻀﺂﺭ ﻜﺎﺘﺏ ﻭﻻ ﺸﻬﻴﺩ { . . .

ﺤﻴﺙ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ).(١٠٤

ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﻗﻭﻟﻴﻥ):(١٠٥

ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻻﻭل :ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻟﻪ

ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻪ ﻭﺠﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺸﻬﻴﺩ ﺇﻤﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺃﻭ
ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﺩﻴل ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻭﻗﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﻗﺘﺎﺩﻩ
ﻭﻁﺎﻭﺱ ﻭﺍﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻤﺠﺎﻫﺩ ﻭﻋﻁﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ

ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻭﻻ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﻬﺩ).(١٠٦

ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ
ﺇﺴﺤﺎﻕ ﻭﻻ ﻴﻀﺎﺭﺭ -ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﻟﻰ".-ﻭﻻ ﻴﻀﺎﺭ" ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﻥ
ﺃﺼﻠﻪ ﻴﻀﺎﺭﺭ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺀ ،ﺜﻡ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ،ﻭﻓﺘﺤﺕ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﻟﺨﻔﺔ

ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ،

)(١٠٧

ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﻭﺍﺤﺘﺞ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ )ﻭﺇﻥ

ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﺴﻭﻕ ﺒﻜﻡ( ﻗﺎل :ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺴﻕ ﺒﻤﻥ ﻴﺤﺭﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ،
ﻭﺒﻤﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻁل ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﺒﻤﻥ ﺃﻀﺭ

ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ،ﻭﻷﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ )ﻭﻤﻥ
ﻴﻜﺘﻤﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﺁﺜﻡ ﻗﻠﺒﻪ(

)(١٠٨

ﻭﺍﻵﺜﻡ ﻭﺍﻟﻔﺎﺴﻕ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺎﻥ

)(١٠٩

ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  :ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻟﻪ
ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻪ )ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻻﻭل( ﻭﻗﺎل ﺒﻪ ﻤﺠﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻭﻁﺎﻭﺱ

ﻭﺍﻟﺴﺩﻱ ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ) :(١١٠ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻴﺔ } :ﻭﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﻜﺎﺘﺏ ﻭﻻ
ﺸﻬﻴﺩ{ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺸﻐﻭﻻﻥ،
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﺫﺭﺍ ﺒﻌﺫﺭﻫﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻬﻤﺎ ﻭﺁﺫﺍﻫﻤﺎ ،ﻭﻗﺎل  :ﺨﺎﻟﻔﺘﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ،ﻭﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺍﺤﺘﺠﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻟﻘﻴل :ﻭﺇﻥ

ﺘﻔﻌﻼ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﺴﻭﻕ ﺒﻜﻡ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺔ
ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﻴﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻴﺭﺩ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﺫ
ﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻗل ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﺜﻨﺎﻥ).(١١١
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ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺃﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺃﻥ ﻗﻭﻟﻪ }ﻭﻻ ﻴﻀﺎﺭ{ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻭﻻ ﻴﻀﺎﺭﺭ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻓﻴﻠﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺩ
ﻤﻔﻌﻭﻻ ﺒﻬﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﻡ ﻓﺎﻋﻠﻬﻤﺎ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﻌﻴﻑ

ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻭﻻ ﻴﻀﺎﺭﺭ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻓﻴﻠﺯﻡ ﻋﻠﻰ
ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﺎﻅﻬﺎﺭ

ﺍﻟﺘﻀﻌﻴﻑ ﻭﻜﺴﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻴﻀﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﻥ ﻴﻀﺎﺭﺭ

ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺜﻡ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﻭﻓﺘﺤﺕ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﻟﺨﻔﺔ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ
ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻤﺠﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻭﺍﻟﺴﺩﻱ ﻭﻁﺎﻭﺱ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻴﺔ "
ﻭﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﻜﺎﺘﺏ ﻭﻻ ﺸﻬﻴﺩ " ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺫﻴﻪ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻜﺘﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻘﻭل
ﺍﻜﺘﺏ ﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﺸﻬﺩ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻋﺫﺭ ﺃﻭ ﺸﻐل ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﺫﺭﺍ

ﺒﻌﺫﺭﻫﻤﺎ ﺤﺭﺝ ﻭﺁﺫﺍﻫﻤﺎ ﻭﻗﺎل ﺨﺎﻟﻔﺕ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﻟﻔﻅ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺓ ﺇﺫ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻷﻭل ﺭﻓﻊ ﺒﻔﻌﻠﻬﻤﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺭﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ

ﻴﺴﻡ).(١١٢

ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ )ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ ﺠﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺤﺘﻤل ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﻻ ﻴﻀﺎﺭﺭ،

ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻼﻥ ﻟﻠﻀﺭﺍﺭ

ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺼﻠﻪ ﻻ ﻴﻀﺎﺭﺭ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل
ﺒﻬﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﺍﺭ(

)(١١٣

ﻭ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ :ﻭﻴﺼﺢ ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ

ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻪ ﻤﻌﺎ ،ﻜﻤﺎ
ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﺀ ﻭﻨﺤﻭﻩ( ).(١١٤

ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻲ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻥ ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻤﺭﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻤﻤﻜﻥ ﺤﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﺎ

ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎ ﻗﻭل ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺎﻀل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ
)ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ )ﻭﻻ ﻴﻀﺎﺭ ﻜﺎﺘﺏ ﻭﻻ ﺸﻬﻴﺩ( ﻭﻨﺴﺄل ﻜﻠﻤﺔ
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)ﻀﺎﺭ( ﻫل ﻫﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل؟ ﻨﻘﻭل ﻫﻲ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻹﺜﻨﻴﻥ ﻭﻟﻭ
ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻟﻔﻙ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﻭﻤﻥ ﻴﺸﺎﻗﻕ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ(
ﻭﻗﻭﻟﻪ )ﻭﻤﻥ ﻴﺭﺘﺩﺩ ﻤﻨﻜﻡ ﻋﻥ ﺩﻴﻨﻪ( ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻟﻘﺎل

)ﻴﻀﺎﺭﺭ( ﻭﻟﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻘﺎل )ﻴﻀﺎﺭﺭ( .ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻹﺜﻨﻴﻥ
ﻤﻌﺎ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻨﻬﻰ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻀﺭﺍ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﺇﻤﺎ ﺒﻜﺘﻡ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻫﻭ

ﻨﻬﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻤﻤﻥ ﻴﻀﻐﻁﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺒﺩﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ .ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ
ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺩ ﻭﻤﻨﻌﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻵﻴﺔ ﻭﺒﺩل ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﻭﻻ ﻴﻀﺎﺭﺭ ﻭﻻ
ﻴﻀﺎﺭﺭ ﻜﺎﺘﺏ ﻭﻻ ﺸﻬﻴﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ

)ﻴﻀﺎﺭ(

)(١١٥

 
    ﺍﺴﻡ ﻤﻔﻌﻭل ،ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻴﺩﻭﺭ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ

ﺘﺼﺎﺭﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻨﻔﻜﺎﻙ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺴﺎل ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﻉ ﻗﺎل
ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ) :ﺍﻟﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻑ ﺃﺼل ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻁﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ ،ﻭﻫﻭ ﻴﺩل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺴﺎل .ﻴﻘﺎل ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ .ﺜﻡ ﺘﺭﺠﻊ

ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺘﻘﻭل ﺃﻁﻠﻘﺘﻪ ﺇﻁﻼﻗﺎ .ﻭﺍﻟﻁﻠﻕ :ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺤﻼل ،ﻜﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺨﻠﻲ
ﻋﻨﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﺤﻅﺭ ...ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﻕ :ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺘﺭﺴل ﺘﺭﻋﻰ ﺤﻴﺙ ﺸﺎﺀﺕ .ﻭﻴﻘﺎل ﻟﻠﻅﺒﻲ
ﺇﺫﺍ ﻤﺭ ﻻ ﻴﻠﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ :ﻗﺩ ﺘﻁﻠﻕ(...

)(١١٦

  ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭل ﻟﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻨﺴﻪ،
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﻤﺭ).(١١٧

    ﻓﻬﻭ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ )ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻭﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﺍل ﻜﻠﻤﺔ
ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﺩ ،ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ،ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻴﺤﺒﺱ .ﻴﻘﺎل:
ﻗﻴﺩﺘﻪ ﺃﻗﻴﺩﻩ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍ .ﻭﻴﻘﺎل :ﻓﺭﺱ ﻗﻴﺩ ﺍﻷﻭﺍﺒﺩ ،ﺃﻱ ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﻭﺤﺵ ﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ

ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﻴﺩﺓ.(١١٨) (.
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  ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭل ﻟﻤﻌﻴﻥ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻭﺼﻭﻑ ﺒﺄﻤﺭ

ﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ

)(١١٩

ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻕ ،ﻓﻴﻌﻁل ﺍﻟﻠﻔﻅ

ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻜﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻓﺘﺤﺭﻴﺭ

ﺭﻗﺒﺔ ﻤﺅﻤﻨﺔ{) ،(١٢٠ﻓﺎﻟﺭﻗﺒﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻨﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ،ﻭﻗﻴﺩﺕ
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل) :ﻤﺅﻤﻨﺔ( ﻓﺨﺭﺝ ﻤﺎ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺏ ﻓﻼ ﻴﻤﺘﺜل

ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭ.

  
ﺫﻫﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ

)(١٢١

ﺍﻟﻰ ﺤﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺍﺫﺍ ﻭﺭﺩ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻤﺤﺘﻤل ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻓﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ

ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻟﻠﻤﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻻ ﻨﺴﺨﺎ ﻓﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻘﻴﺩﺍ ﻓﻔﻲ ﻨﺼﻭﺹ
ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ

}ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩﻭﺍ ﺸﻬﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺠﺎﻟﻜﻡ{).(١٢٢

ﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺤﺘﻰ ﺸﺭﻁﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ

ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ)ﻤﻤﻥ ﺘﺭﻀﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ( ﻫﺫﺍ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺭﺴﺎل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺎﻫﺩ ،ﻭﻗﺼﺭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ
ﺨﺎﺼﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ؛ ﺇﺫ ﻫﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﻭل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ؛ ﻓﻤﻥ ﺤﻜﻤﻪ

ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺸﻤﺎﺌل ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ،ﻭﻓﻀﺎﺌل ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺭﻩ ﺘﻭﺠﺏ ﻟﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺔ ﺭﺘﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻘﺒﻭل ﻗﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ،
ﻭﻴﻘﻀﻰ ﻟﻪ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﻅﻥ ،ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺒﺸﻐل ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﻴﻐﻠﺏ ﻗﻭل ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺒﺘﺼﺩﻴﻘﻪ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ).(١٢٣

ﻓﻰ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻡ ﻴﻘﻴﺩﻭﺍ
ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺨﻼﻓﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻷﻨﻜﺤﺔ ،ﻭﻜل ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ،ﻭﺘﻘﻴﺩ ﻓﻲ
ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ،ﻓﻴﺤﻤل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ .ﺍﻻﻟﻔﺎﻅ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
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ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺭﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ

)(١٢٤

ﻭﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﻓﺎﻋل ﻤﻥ ﻓﺴﻕ ﻟﻔﺴﻕ :ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ

ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ.ﻭﻓﺴﻘﺕ ﺍﻟﺭﻁﺒﺔ :ﺨﺭﺠﺕ ﻋﻥ ﻗﺸﺭﻫﺎ).(١٢٥

ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﻭﺇﻥ ﻗل ،ﻟﻜﻥ ﺘﻌﻭﺭﻑ

ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﻜﺜﺭ

)(١٢٦

ﻷﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ

ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ} :ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺇﻥ ﺠﺎﺀﻜﻡ ﻓﺎﺴﻕ ﺒﻨﺒﺄ ﻓﺘﺒﻴﻨﻭﺍ ﺃﻥ
ﺘﺼﻴﺒﻭﺍ{

)(١٢٧

.

ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻷﻥ ﺭﺠﺤﺎﻥ ﺠﺎﻨﺏ

ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ ﻷﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻗﻪ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻌﺎﻁﻴﻪ ﻴﺩل ﺃﻨﻪ ﻜﺎﺫﺏ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﻠﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ
ﺜﻡ ﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺯﺠﺭ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺤﻅﻭﺭ ﺩﻴﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺤﺭﻤﺘﻪ ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨﻪ
ﻻ ﻴﻨﺯﺠﺭ ﻋﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺤﺭﻤﺘﻪ.


 

ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ

:

ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﺭ ﻓﻬﻤﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺼﻴﻐﺘﻪ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻗﻪ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﺒﻌﺎ ﻓﻜل ﻤﻌﻨﻰ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ
)(١٢٨

ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤﺴﻭﻕ ﻹﻓﺎﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﺒﻌﺎ

ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭﻟﻴﻤﻠل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻟﻴﺘﻕ ﺍﷲ ﺭﺒﻪ ﻭﻻ ﻴﺒﺨﺱ ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎ{ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻤﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ؛ ﻷﻨﻪ

ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﻟﻪ ،ﻓﻠﻭ ﻗﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ :ﻟﻲ ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺭ

ﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ،ﻓﻸﺠل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﺀﺓ ﺒﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻗﻭﻟﻪ)،(١٢٩

ﻭﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻜﺘﺔ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﻘﻭﻟﻪ  -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ » :-ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ
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ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻨﻜﺭ«) ،(١٣٠ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
)(١٣١

ﺘﻌﺎﻟﻰ} :ﻭﻻ ﻴﺤل ﻟﻬﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﻤﻥ ﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺃﺭﺤﺎﻤﻬﻥ{



ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﺒﻨﻅﻤﻪ ﻟﻐﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﻻ ﺴﻴﻕ ﻟﻪ

)(١٣٢

ﺍﻟﻨﺹ

ﻓﺎﻟﻨﺹ ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺼﻴﻐﺘﻪ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ .ﻭﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻬﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻗﺔ ﻨﻅﺭ
ﻟﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﻅﺎﻫﺭﺍ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﺩﻨﻰ ﺘﺄﻤل ﻭﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ .

ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﺘﺏ .ﻗﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ

ﺘﻌﺎﻟﻰ( ﻻ ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﻋﺎﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻋﺩل ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺄﻤﻭﻥ(
) ،(١٣٣ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ } :ﻭﻟﻴﻜﺘﺏ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻜﺎﺘﺏ ﺒﺎﻟﻌﺩل{ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻨﺩ
ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻁﻴﺒﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ )ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺴﻭﻕ

ﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﻤﺩﻤﺞ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﺩل ﺍﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺎﻟﻌﺩل
ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻤﺎﺝ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﺎﻫﺔ ،ﻻﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺎﻫﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻤﻥ
ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻓﻼ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﻟﻔﻘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ

ﻭﺍﻟﺼﻜﻭﻙ (

)(١٣٤

.

ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻨﻪ،
ﻭﻴﻜﺘﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﻠﺢ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻴﻪ ،ﻭﺍﻥ ﻻ ﻴﺨﺹ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ

ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺨﺭ ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﺘﺒﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ

ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ ﺁﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺇﺒﻁﺎل ﺤﻘﻪ ،ﻭﺍﻥ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻗﺎﺽ ﻤﻥ
ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺴﺒﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﻁﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ،ﻭ ﺃﻥ

ﻴﺤﺘﺭﺯ ﻋﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ.

ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻋﺎﺭﻓﺎ
ﺒﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ،ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﻴﺒﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ

)(١٣٥

ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺯ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ " ﺒﺎﻟﻌﺩل " ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻔﺎﻋل،
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ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻔﻌل" ﻴﻜﺘﺏ " ،ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻔﺎﻋل " ﻜﺎﺘﺏ " .ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺩﺭﻨﺎ
ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﻔﻌل " ﻴﻜﺘﺏ " ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻫﻭ :ﻭﻟﻴﻜﺘﺏ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻜﺎﺘﺏ ﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ

ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻭﻏﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﻜﺎﻙ ﻤﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ؛
ﻓﺎﻟﻌﺩل ﻫﻨﺎ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ

ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ؛ ﻓﻬﻲ ﺼﻔﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺒﺔ .ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺎﻟﻔﺎﻋل "
ﻜﺎﺘﺏ " ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻫﻭ :ﻭﻟﻴﻜﺘﺏ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻜﺎﺘﺏ ﻤﺸﻬﻭﺭ ﺒﺎﻟﻔﻘﻪ

ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ؛ " ﻓﺎﻷﺼل ﺃﻻ ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ).(١٣٦

ﻜﻤﺎ ﻭﺩﻟﺕ ﺍﻻﻴﺔ ﺒﺎﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ

ﻋﻠل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻌﻠﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺃﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ ﻀﻠﺕ .ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺭﺹ
ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﺒﺢ ﻟﻠﺭﺠل  -ﻭﻫﻭ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ  -ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭﻫﺎ

)(١٣٧

ﻓﺠﻌل ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﺨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﻤﻌﻬﺎ

ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ .
     ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻐﺔ ﻻ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍ ﻭﻻ

ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁﺎ

)(١٣٨

ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ} :ﻓﻼ ﺘﻘل ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻑ{

)(١٣٩

ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻤﺔ

ﺍﻟﻀﺭﺏ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻨﻪ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺫﻯ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒل
ﺍﺸﺩ

ﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻥ ﺃﺭﺠﻰ

)(١٤٠

ﺁﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ،ﺁﻴﺔ

ﺍﻟﺩﻴﻥ :ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﷲ ﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ،
ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺴﻴﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ} :ﻭﻻ ﺘﺴﺄﻤﻭﺍ ﺃﻥ

ﺘﻜﺘﺒﻭﻩ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻠﻪ{ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ،ﻭﻋﺩﻡ ﻀﻴﺎﻋﻪ ،ﻭﻟﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ
ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻻ ﻴﻀﻴﻌﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ
ﻋﻨﺩ ﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻬﻭل ،ﻭﺸﺩﺓ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻪ).(١٤١
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ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻬﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ

ﻟﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻴﺴﻤﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
 -١ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻔﺔ

)(١٤٢

.

ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻻﺠل ﺒﻤﺴﻤﻰ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﺍﻟﻰ ﺍﺠل

ﻤﺴﻤﻰ(ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻻﺠل ﻭﺭﺩ ﻤﻭﺼﻭﻓﺎ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻻﺠل ﺍﺫﺍ

ﻭﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻰ ﺍﻱ ﺍﺠل ﻤﺠﻬﻭل ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻠﻡ  ،ﻭﺩﻟﺕ ﺴﻨﺔ
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻤﻌﻨﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ .ﺜﺒﺕ
ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻫﻡ ﻴﺴﺘﻠﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ

ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻓﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻑ ﻓﻲ
)(١٤٣

ﺘﻤﺭ ﻓﻠﻴﺴﻠﻑ ﻓﻲ ﻜﻴل ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻭﻭﺯﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﻤﻌﻠﻭﻡ"

ﻭﻗﺎل

ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ  :ﻜﺎﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻴﺘﺒﺎﻴﻌﻭﻥ ﻟﺤﻡ ﺍﻟﺠﺯﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺒل ﺍﻟﺤﺒﻠﺔ.

ﻭﺤﺒل ﺍﻟﺤﺒﻠﺔ  :ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺜﻡ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ .ﻓﻨﻬﺎﻫﻡ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ

ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ).(١٤٤

ﻭﺃﺠﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﻔﻅ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺃﻥ
ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻲ ﻁﻌﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻭﺼﻭﻑ ،ﻤﻥ ﻁﻌﺎﻡ ﺃﺭﺽ ﻋﺎﻤﺔ
ﻻ ﻴﺨﻁﺊ ﻤﺜﻠﻬﺎ .ﺒﻜﻴل ﻤﻌﻠﻭﻡ ،ﺇﻟﻰ ﺃﺠل ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺒﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﺃﻭ ﺩﺭﺍﻫﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ،

ﻴﺩﻓﻊ ﻤﻤﻥ ﻤﺎ ﺃﺴﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺭﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺎﻴﻌﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺴﻤﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺒﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ .ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌﻼ ﺫﻟﻙ ﻭﻜﺎﻥ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺎﻥ ﺴﻠﻤﺎ

ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﺃﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺒﻁﻠﻪ.

ﻭﻭﺼﻔﻪ ﺍﻷﺠل ﺒﻤﺴﻤﻰ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻠﺔ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻵﻴﺔ
ﺭﻓﻀﺘﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺤﺩ ﻓﻠﻴﺱ ﺃﺠل
ﺍﻷﺠل ﺒﺫﻟﻙ.

)(١٤٥

ﻟﻭﺼﻑ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻨﺒﻴﻪ

ﻭﺫﻫﺏ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺫﺍﺫ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺩ
)(١٤٦

ﻭﺍﻟﻨﻴﺭﻭﺯ ﻭﺍﻟﻤﻬﺭﺠﺎﻥ ،ﺇﺫ ﺫﺍﻙ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻭﻗﺕ ﻭﺯﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ
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ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺯﻩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ

)(١٤٧

ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ) :ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻜﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ

ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺩ ﻓﺨﻼﻓﻪ ﻭﺨﻼﻓﻪ ﻗﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ
ﻭﺠل ﺃﺠل ﻤﺴﻤﻰ ﻭﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺤﻴﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ

ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺩ ﻴﺘﺄﺨﺭﺍﻥ ﻭﻴﺘﻘﺩﻤﺎﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﻋﻁﺵ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺭﻴﻬﺎ ﻭﺒﻘﺩﺭ ﺒﺭﺩ ﺍﻷﺭﺽ

ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺤﺭﻫﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﺍﷲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺴﺘﺄﺨﺭ ﺃﺠﻼ ﺇﻻ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﻭﻴﺘﻘﺩﻡ(

)(١٤٨

ﻭﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻋﻠﻡ ﻗﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ

ﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ،ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠل.
 -٢ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺩ )ﺍﺴﺘﺸﻬﺩﻭﺍ ﺸﻬﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺠﺎﻟﻜﻡ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﺭﺠﻠﻴﻥ ﻓﺭﺠل
ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥ(

ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﺩل ﻭﺍﺤﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ

ﻟﻤﺎ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﺤﻕ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻅﺎﻟﻡ
ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﺤﻕ ﻤﺯﻋﻭﻡ ﻓﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ،ﻓﺎﺤﺘﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻁﺔ ﺘﺩﻓﻊ

ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﺎﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻜﻔﻰ ﺒﻪ ﻭﺍﺯﻋﺎ ،ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺯﻉ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ

ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ،ﻭﺯﻴﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺜﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻁﺄ ﻜﻼ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺭ .ﻓﺜﺒﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ،

ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﻤﻌﻴﻥ.
-٣

)ﻤﻥ ﺭﺠﺎﻟﻜﻡ( ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻅ ﺭﺠﺎﻟﻜﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻼ ﺘﺼﺢ
)(١٤٩

ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ

ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:

}ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩﻭﺍ ﺸﻬﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺠﺎﻟﻜﻡ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﺭﺠﻠﻴﻥ ﻓﺭﺠل

ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﺒﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻟﻘﻭﻟﻪ  -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ

)ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ :ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻴﻘﻅ ،ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺤﺘﻰ
ﻴﻜﺒﺭ ،ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻘل ﺃﻭ ﻴﻔﻴﻕ( ).(١٥٠

ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻤﻠﻴﻜﺔ ،ﻗﺎل :ﺴﺄﻟﺕ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ،ﻓﻘﺎل

ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ :ﻗﺎل ﺍﷲ :ﻤﻤﻥ ﺘﺭﻀﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﻭﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﻤﻥ ﻨﺭﻀﻰ).(١٥١
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ﻭﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ،ﻓﻸﻥ ﻻ ﻴﺅﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ
ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺼﺒﻲ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺭﻀﻲ؛ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻻ ﻴﺄﺜﻡ ﺒﻜﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ،
ﻓﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﺎﻫﺩ.

ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ)(١٥٢ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ

ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻔﺭﻗﻭﺍ ،ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻘﻭﺍ ﻓﻲ
ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ،ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺩﺨل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭ ،ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺇﻨﺎﺜﻬﻡ ﻭﺍﻟﺼﺒﻲ ﻤﻤﻥ ﻻ

ﻴﺭﻀﻲ؛ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻻ ﻴﺄﺜﻡ ﺒﻜﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ،ﻓﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﺎﻫﺩ.

 -٤ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﻴﺤﺼل ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻜﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﺤﻘﻪ
ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ
ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻋﻥ ﺍﻷﺼل ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺨﻴﺭ

ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻜﺄﻨﻬﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻫﻡ ﻭﻫﻡ ﺒﺒﻴﺎﻨﻪ ﺃﻋﻨﻰ ﻭﺇﻥ
ﻜﺎﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻤﻬﺘﻤﺎ ﺒﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻨﺎﻴﺘﻬﻤﺎ ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺒﺸﺭﻁﻴﻥ
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﻘﺩﻤﺎ
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻌﻤﻭﻻ ﻟﺨﺒﺭﻩ

ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺜل ﻭﺃﻤﺎ ﺜﻤﻭﺩ ﻓﻬﺩﻴﻨﺎﻫﻡ
ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﺏ ).(١٥٣

ﻗﺎل ﺍﻟﻁﻴﺒﻲ )ﻭﺍﻟﺤﺎﺼل ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ
ﻟﻠﺤﺼﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺼﺭ(

ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻴﻪ .

)(١٥٤

ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﻘل

 
 

ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺒﺎﻷﺴﻤﺎﺀ
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻭﺠﺒﺕ ﻗﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل

)(١٥٥

ﻭﻫﻲ ﺤﺭﻭﻑ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺴﻼﻤﺔ
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????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 

ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻘﻪ

ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﻤﺩﻟﻭﻟﻪ).(١٥٦

ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ

} -١ﺇﺫﺍ{ }ﺇﺫﺍ ﺘﺩﺍﻴﻨﺘﻡ ﺒﺩﻴﻥ{ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁ

)(١٥٧

ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ :ﺇﺫﺍ

ﺘﺩﺍﻴﻨﺘﻡ ﺘﺩﺍﻴﻨﺎ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﺩﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ،
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ

ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺩﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻏﻴﺭ.ﻭﺍﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻗﻴل:ﺇﻥ ﻜﻠﻤﺔ " ﺇﺫﺍ " ﻻ

ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺩﺍﻴﻨﺘﻡ ﺒﺩﻴﻥ
ﻓﺎﻜﺘﺒﻭﻩ ﻓﻠﻡ ﻋﺩل ﻋﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﻭﻗﺎل} :ﺇﺫﺍ ﺘﺩﺍﻴﻨﺘﻡ{.
ﻓﺎﻟﺠﻭﺍﺏ  :ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ " ﺇﺫﺍ " ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ

ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻭﻫﺎﻫﻨﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ
ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ،ﻷﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻜﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻵﻴﺔ،

ﻭﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺫﻟﻜﻡ ﺃﻗﺴﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻭﺃﻗﻭﻡ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺃﺩﻨﻰ ﺃﻻ ﺘﺭﺘﺎﺒﻭﺍ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﺫﺍ
ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﺏ ،ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻨﺴﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ،ﻓﺭﺒﻤﺎ ﺘﻭﻫﻡ

ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ،ﻓﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻅﻠﻡ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻭﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﺘﺭﻙ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ
ﺤﻤﺩ ﻭﻻ ﺃﺠﺭ ،ﻓﺄﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺘﺏ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻤﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﺭﺍﺕ ﻓﻠﻤﺎ

ﺩل ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﺔ ،ﺜﻡ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜل ،ﻜﺎﻥ

ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺎﺼﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻜل.

)(١٥٨

 -٢ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻨﻬﺎ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ
ﻭﻫﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ

)(١٥٩

ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﺇﺫﺍ ﺘﺩﺍﻴﻨﺘﻡ ﺒﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺠل

ﻤﺴﻤﻰ ﻓﺎﻜﺘﺒﻭﻩ( ﺍﻱ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻴﻥ )ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ
ﺴﻔﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻤل ﻫﻭ ﻓﻠﻴﻤﻠل ﻭﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺩل( ﻭﺍﻤﻼﺀ

ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺴﺒﺒﻪ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺴﻔﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺍﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻥ

ﻴﻤﻠل )ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺘﺩﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻓﻠﻴﺱ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺠﻨﺎﺡ
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ﺃﻻ ﺘﻜﺘﺒﻭﻫﺎ(ﺴﺒﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻱ ﺍﻻﺒﺎﺤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺎﻀﺭﺓ .
 -٣ﺍﻟﻼﻡ )ﻭﻟﻴﻜﺘﺏ(ﻻﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻻ ﻴﺅﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ،ﻭﻫﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ
ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻓﻠﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ).(١٦٠ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻻﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻴﻜﺘﺏ

ﻓﻌل

ﻤﻀﺎﺭﻉ ﻤﺠﺯﻭﻡ ﺒﺎﻟﻼﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺼﻴﻎ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل

 -٤ﺍﻟﻜﺎﻑ )ﻭﻻ ﻴﺄﺏ ﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ(ﺘﺎﺘﻲ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﺔ ﻭﺘﺎﺘﻲ
ﻻﻴﻀﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴل

)(١٦١

ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ  :ﻭﻗﻭﻟﻪ  } :ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﷲ { ﺃﻱ

ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺒﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻻ

ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ  } :ﻓﺈﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﺁﻤﻨﺘﻡ ﺒﻪ {) ،(١٦٢ﻓﺎﻟﻜﺎﻑ
ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻷﻨﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﺤﺫﻭﻑ.

ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻤﻜﺎﻓﺌﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺽ ﺒﻤﻌﻭﻀﻪ،
ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻜﺎﻓﻰﺀ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﷲ ﺇﻴﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﺒﺄﻥ ﻴﻨﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻬﺎ ﺸﻜﺭﺍ

ﻋﻠﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﻠﻤﻬﺎ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ

ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻻ ﻴﻘﺼﺭ ﻭﻻ ﻴﺩﻟﺱ ،ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ } :ﻭﺃﺤﺴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻙ {

} ﻭﺍﺫﻜﺭﻭﻩ ﻜﻤﺎ ﻫﺩﺍﻜﻡ {

)(١٦٤

)(١٦٣

ﻭﻗﻭﻟﻪ :

ﻟﻜﺎﻑ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃﻱ :ﻴﻜﺘﺏ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﷲ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴل :ﺃﻱ ﻴﻨﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﷲ ﻟﻘﻭﻟﻪ :ﺃﺤﺴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻙ
)(١٦٦

 -٥ﺇﺩﺨﺎل ﺤﺭﻑ }ﺃﻭ{ﻭﻫﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ

)(١٦٥

)ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ

ﺴﻔﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻤل ﻫﻭ ﻓﻠﻴﻤﻠل ﻭﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺩل( ﺒﻴﻥ

ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ،ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ،ﻭﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻤل
ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻤﻭﺭﺍ ﻤﺘﻐﺎﻴﺭﺓ ،ﻷﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ

ﻤﻭﺼﻭﻓﺎ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻠﻴﻤﻠل ﻭﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺩل ،ﻓﻴﺠﺏ ﻓﻲ

ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻐﺎﻴﺭﺓ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﺤﻤل ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ
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ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﻌﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺨﺭﻑ ،ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺍﻟﻌﻘل ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻷﻥ ﻴﻤل ﻤﻥ ﻴﻀﻌﻑ ﻟﺴﺎﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﻼﺀ ﻟﺨﺭﺱ ،ﺃﻭ ﺠﻬﻠﻪ ﺒﻤﺎﻟﻪ

ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻹﻤﻼﺀ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ،ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ

ﻴﻘﻭﻡ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻘﺎﻤﻬﻡ ،ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ } :ﻓﻠﻴﻤﻠل ﻭﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺩل{ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻭﻟﻲ
ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ،ﻷﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺭ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ،ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻟﺼﺒﻲ
 :ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺭ ﺒﺴﺎﺌﺭ ﺃﻤﻭﺭﻩ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭل

ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻤﻘﺎﺘل ﻭﺍﻟﺭﺒﻴﻊ  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻭﻟﻴﻪ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻤﻠﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﻴﺩ ،ﻷﻨﻪ ﻜﻴﻑ ﻴﻘﺒل ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ،
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ،ﻓﺄﻱ ﺤﺎﺠﺔ ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺩ.

)(١٦٧

» -٦ﻭﻻ ﺘﺴﺄﻤﻭﺍ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺒﻭﻩ ﺼﻐﻴﺭﺍ ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻠﻪ« )ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻓﻲ
ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻜﺘﺒﻭﻩ ﺇﻤﺎ ﻋﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ) .ﻗﺎل
ﺒﻌﻀﻬﻡ :ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻑ »ﺃﻭ« ﻟﻠﺘﺨﻴﻴﺭ ،ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻑ »ﺃﻭ« )ﻟﻠﺘﻔﺼﻴل( ) (١٦٨ﻓﻠﻴﺱ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺠﻨﺎﺡ ﺃﻻ

ﺘﻜﺘﺒﻭﻫﺎ ﺃﻱ ﻓﻼ ﻤﻀﺭﺓ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺃﻭ ﻻ ﺇﺜﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻜﺘﺎﺒﺘﻜﻡ ﻟﻬﺎ ﻟﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ،ﺃﻭ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻴﻔﻜﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻤﺸﻘﺔ ﺠﺩﺍ

ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻟﻺﻴﺫﺍﻥ ﺒﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ

)(١٦٩

 -٧ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻫﻲ ﻟﻺﻟﺼﺎﻕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﺃﻱ ﺇﻟﺼﺎﻕ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺎﻟﻤﻔﻌﻭل
ﻭﻫﻭ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﺘﺼﺎﻟﻪ ﺒﻪ )(١٧٠ﻗﻭﻟﻪ) :ﻟﻴﻜﺘﺏ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻜﺎﺘﺏ
ﺒﺎﻟﻌﺩل(

}ﺒﺎﻟﻌﺩل{ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﺠﻪ ،ﺃﺤﺩﻫﺎ :ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل

ﻗﺒﻠﻪ .ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ» :ﺒﺎﻟﻌﺩل« ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻭﻟﻪ :ﻓﻠﻴﻜﺘﺏ ،ﺃﻱ :ﻟﻴﻜﺘﺏ

ﺒﺎﻟﺤﻕ ،ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻻ ﺃﻱ :ﻟﻴﻜﺘﺏ ﻋﺎﺩﻻ ،ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﻤﻔﻌﻭﻻ ﺒﻪ ﺃﻱ :ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺩل » .ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻭﻻ «:ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻭﻟﻪ

ﻓﻠﻴﻜﺘﺏ »ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ؛ ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﺠﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
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ﺤﺎﻻ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻻ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤﺫﻭﻑ ﻻ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﻌل .ﻭﻗﻭﻟﻪ «:ﻭﻴﺠﻭﺯ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻌﻭﻻ »ﻴﻌﻨﻲ ﻓﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﻌل.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺏ« ﺒﻜﺎﺘﺏ »ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ« ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﺎﺘﺏ
ﺼﻔﺔ ﻟﻪ ،ﺃﻱ :ﻜﺎﺘﺏ ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺏ »ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﻗﻭل

ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ .ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ «:ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ» :ﻭﻟﻴﻜﺘﺏ« ،ﻭﻟﻴﺴﺕ
ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ »ﻜﺎﺘﺏ« ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻻ ﻴﻜﺘﺏ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ،
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﺒﺩ

ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺯﺍﺌﺩﺓ ،ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ :ﻓﻠﻴﻜﺘﺏ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﺩل).(١٧١

 -٨ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﻀﻴﺔ)ﻤﻤﻥ ﺘﺭﻀﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ (

ﻭﺍﻟﺠﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌﻠﻕ

ﺒﻤﺤﺫﻭﻑ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻀﻭﻥ ،ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل :ﺃﻱ ﻤﻤﻥ ﺘﺭﻀﻭﻨﻬﻡ ﺤﺎل ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ،ﻟﻌﻠﻤﻜﻡ
ﺒﻌﺩﺍﻟﺘﻬﻡ ،ﻭﺜﻘﺘﻜﻡ ﺒﻬﻡ ،ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﻟﻠﺘﻐﻠﻴﺒﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ
ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

 
 
   ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠل ،ﻴﻘﺎل :ﻋل ﻴﻌل  -ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ

ﻭﻀﻤﻬﺎ ﻋﻼ ﻭﻋﻠﻼ ،ﻭﺍﻟﻌل ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺘﺒﺎﻋﺎ ،ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﺒﺎﻟﻜﺴﺭ
ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﻏل ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﻋﻠل ،ﻭﺍﻋﺘل ﺇﺫﺍ ﻤﺭﺽ ،ﺃﻭ ﺘﻤﺴﻙ ﺒﺤﺠﺔ).(١٧٢

  ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﻴﺴﻤﻰ

ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ

)(١٧٣

 -١ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎل
ﺘﻌﺎﻟﻰ) ﺫﻟﻜﻡ ﺃﻗﺴﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻭﺃﻗﻭﻡ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺃﺩﻨﻰ ﺃﻻ ﺘﺭﺘﺎﺒﻭﺍ( ﺍﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ

ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺒﺔ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺜﻼﺙ:

ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻗﻭﻟﻪ ﺫﻟﻜﻡ ﺃﻗﺴﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺍﻱ ﺫﻟﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺭﺘﻜﻡ ﺒﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻷﻫل ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺃﻗﺴﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺃﻋﺩل ﻋﻨﺩ ﺍﷲ،
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????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 

ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻋﺩل ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ،ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ
ﺃﻗﺭﺏ ،ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﺃﺒﻌﺩ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻋﺩل ﻋﻨﺩ ﺍﷲ .
ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻗﻭﻡ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻗﻭﻡ ﺃﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ،
ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻀﺩ ﺍﻻﻋﻭﺠﺎﺝ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ،ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻌﻭﺝ.

ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗﻭﻡ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ،ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺒﺏ ﻟﻠﺤﻔﻅ ﻭﺍﻟﺫﻜﺭ ،ﻓﻜﺎﻨﺕ
ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺘﺘﻌﻠﻕ

ﺒﺘﺤﺼﻴل ﻤﺭﻀﺎﺓ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺒﺘﺤﺼﻴل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺸﻌﺎﺭﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ.
ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻫﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻭﺃﺩﻨﻰ ﺃﻻ ﺘﺭﺘﺎﺒﻭﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍل
ﺍﻟﺸﻙ ﻭﺍﻻﺭﺘﻴﺎﺏ ﻋﻥ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻴﻨﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻴﺸﻴﺭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﻓﺎﻷﻭل :ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ

ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻫﺫﺍ

ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ،ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﺈﻨﻪ
ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻠﺕ ﻫل ﻜﺎﻥ ﺼﺩﻗﺎ

ﺃﻭ ﻜﺫﺒﺎ ،ﻭﺃﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻓﻸﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺭﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺫﺏ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﻬﺘﺎﻥ ،ﻓﻤﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﻤﺎ
ﺃﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻁ ،ﻭﻤﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ).(١٧٤

 -٢ﻭﺭﻭﺩ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﻭﻫﻭ ﺠﻤﻊ ﺸﻬﻴﺩ ﺍﻱ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﺴﻡ
ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺸﺎﻫﺩ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺇﻴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻬﻭ
ﻋﺎﻟﻡ ﺒﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻤﻘﺘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﻜﺄﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﻤﺯﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻜﺭﺭ

ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺇﻻ ﻭﻫﻭ ﻤﻘﺒﻭل ﻋﻨﺩﻫﻡ).(١٧٥
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 -٣ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩﻭﺍ ﺸﻬﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺠﺎﻟﻜﻡ
ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﺭﺠﻠﻴﻥ ﻓﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥ ﻤﻤﻥ ﺘﺭﻀﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺃﻥ
ﺘﻀل ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻓﺘﺫﻜﺭ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ(.

ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺠل ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﻴﻤﺎﺀ

ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﻋﻠﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ؛ ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻗﻠﺔ ﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﻀﺒﻁﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻤﻅﻨﺔ
ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻟﺨﻠل ،ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻻ ﺘﻨﺴﻰ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﻴﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ.

ﺜﻡ ﺃﺭﺍﺩ ﺘﻌﻠﻴل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻘﺎل :ﺃﻥ ﺘﻀل ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻓﺘﺫﻜﺭ
ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻱ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﺘﻀل
ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ،ﻓﺘﺫﻜﺭ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ،ﻭﻟﻜﻥ

ﺍﻟﻀﻼل ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ،

ﻨﺯل ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﺔ) ،(١٧٦ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻬﻡ :ﺃﻋﺩﺩﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻥ ﻴﺠﻲﺀ ﻋﺩﻭ
ﻓﺄﺩﻓﻌﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ،ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻴﻪ ﻨﺯل ﻤﻨﺯﻟﺘﻪ،

ﻓﻬﻭ ﻋﻠﺔ ﺤﺫﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻻﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل.

ﻭﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻌﻭﻻ ﻷﺠﻠﻪ .ﺃﻱ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻀل ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻓﺘﺫﻜﺭ
ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﻴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﻋﻠﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ،ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻌﺭﻀﺔ ﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻗﻠﺔ ﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ

ﻀﺒﻁﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻤﻅﻨﺔ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻟﺨﻠل ،ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻻ ﺘﻨﺴﻰ
ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﻴﺘﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻓﻘﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﺘﻀل ﺘﻌﻠﻴل ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻭﺍﺤﺩﺓ،
ﻭﻗﻭﻟﻪ} :ﻓﺘﺫﻜﺭ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ{ ﺘﻌﻠﻴل ﻹﺸﻬﺎﺩ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺒﻁل
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﺼﻠﻬﺎ

)(١٧٧

.

ﻗﺎل ﺍﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ )ﻭﻟﻤﺎ ﺃﺒﻬﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ :ﺃﻥ ﺘﻀل ،ﺒﻘﻭﻟﻪ :ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ،ﺃﺒﻬﻡ
ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ :ﻓﺘﺫﻜﺭ ،ﺒﻘﻭﻟﻪ :ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ،ﺇﺫ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺘﻴﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻀﻼل ،ﻭﺍﻹﺫﻜﺎﺭ ،ﻓﻠﻡ ﻴﺭﺩ :ﺒﺈﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ،ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ :ﺇﻥ ﻀﻠﺕ ﻫﺫﻩ
ﺃﺫﻜﺭﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ،ﻭﺇﻥ ﻀﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﺫﻜﺭﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ،ﻓﺩﺨل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ،
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????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 

ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻗﻴل :ﻤﻥ ﻀل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﺫﻜﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻌﺩ :ﻓﺘﺫﻜﺭ،
ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻟﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻀﻤﺭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ
ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒﺘﻀل ،ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ :ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ،ﻓﻜﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ  :ﻓﺘﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ  .ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﺎﻟﻤﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺃﻥ  :ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ،ﻓﺎﻋل ﺘﺫﻜﺭ ،ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ،ﻭﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ
ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ ،ﻷﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻤﻴﻥ ﻤﻘﺼﻭﺭ ،ﻓﺎﻟﺴﺎﺒﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ،ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ

ﻴﻜﻭﻥ  :ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ،ﻤﻔﻌﻭﻻ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﻋل ﻫﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺯﻭﺍل ﺍﻟﻠﺒﺱ ،ﺇﺫ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻨﺎﺴﻴﺔ ،ﻓﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻭﻴﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻨﺤﻭ
 :ﻜﺴﺭ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﻤﻭﺴﻰ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﻭﻀﻊ
ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ،ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺫ ﺫﺍﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻫﻭ  :ﺍﻷﺨﺭﻯ( ).(١٧٨

ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺘﻪ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﻗﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ
ﺘﻌﺎﻟﻰ} :ﻭﺃﺸﻬﺩﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﺎﻴﻌﺘﻡ.{...

ﻫﺫﻩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻜﺘﺏ ﻓﻼ ﺘﻨﺎﻗﺽ )ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ  } :ﻓﻠﻴﺱ

ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺠﻨﺎﺡ ﺃﻻ ﺘﻜﺘﺒﻭﻫﺎ { ﻷﻥ ﺘﻠﻙ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭ)ﺒﻘﻲ( ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ
ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ

)(١٧٩

 -٤ﺍﻻﻅﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻻﻀﻤﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻥ ﻴﺎﺘﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻻﺴﻡ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﻫﻭ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺼل ﻻﻥ ﺍﻻﺼل ﺃﻥ ﻴﺅﺘﻰ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ
ﺒﺎﻟﻀﻤﻴﺭ ﻷﻨﻪ ﺃﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻭﺃﺨﺼﺭ ﻟﻠﻔﻅ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺠﻴﺊ ﺍﻻﺴﻡ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻤﻨﻬﺎ:
 -١ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻌﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ.
 -٢ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ.
 -٣ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻜل ﻤﺘﺼﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ.
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ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﻭﻟﻴﻤﻠل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻟﻴﺘﻕ ﺍﷲ ﺭﺒﻪ ﻭﻻ ﻴﺒﺨﺱ ﻤﻨﻪ
ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺴﻔﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻤل ﻫﻭ
ﻓﻠﻴﻤﻠل ﻭﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺩل( ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻅﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﻅﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻴﻥ :

ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﻭل  :ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻭل ﺍﻟﻨﺹ

ﺜﻡ ﺫﻜﺭ ﻤﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﺨﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﻓﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﺴﻔﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺍﻟﻰ
ﺍﺨﺭﻩ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻅﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﻅﻤﺎﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﻌﺎﺭ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ).(١٨٠

ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  :ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ:ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻤل ﻫﻭ
ﻓﻠﻴﻤﻠل ﻭﻟﻴﻪ ،ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﺘﺸﺭﻴﻙ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻊ ﻭﻟﻴﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
ﺘﻐﺎﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺒﺎﻻﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻓﻴﻪ ﺒﺨﻼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻗﻴل  :ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻪ ﻤﻥ

ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻪ ﻫﻭ ﻓﻌﻠﻰ ﻭﻟﻴﻪ).(١٨١

ﻭﻭﺠﻪ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺭ ﻓﻲ ﻓﻌل ﻴﻤل ﺒﺎﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻫﻭ

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟﻘﻭﻟﻪ } :ﻓﻠﻴﻤﻠل{ ﻟﺌﻼ ﻴﺘﻭﻫﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻋﺠﺯﻩ ﻴﺴﻘﻁ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﺠﺏ
ﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻴﻨﻪ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻓﻲ ﺼﺩﺭﻩ ﻜﺒﺭﺍﺀ

ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ).(١٨٢

 
 

ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻰ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺃﻱ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ

ﻟﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻪ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ
ﻟﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﺸﺭﻋﺎ

ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﻜﻤﺎل

ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺒﺩﻥ ﻜﺎﻟﻌﺎﻗل ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭﻗﺎﺼﺭﻫﺎ ﺒﻘﺼﻭﺭﻫﻤﺎ ﻜﺎﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﺃﻭ
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????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 

ﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ ﺃﻭ ﺒﻘﺼﻭﺭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻜﺎﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻭﻩ ﻓﻭﺠﻭﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭﺓ ).(١٨٣

ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﻓﻬﻲ ﺠﻤﻊ ﻋﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﻋﺎﺭﻀﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
)(١٨٤

ﻤﻌﻨﺎﻩ :ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻕ

ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ} :ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻭﻩ

ﻋﺎﺭﻀﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻭﺩﻴﺘﻬﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﻋﺎﺭﺽ ﻤﻤﻁﺭﻨﺎ{

)(١٨٥

.

    ﺃﺤﻭﺍل ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﻜﻤﺎل ﺃﻫﻠﻴﺔ

ﺍﻷﺩﺍﺀ ،ﻓﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺈﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻨﻘﺼﺎﻨﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ
ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﻋﺭﻀﺕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ

)(١٨٦

ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ

ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ :ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺩﺨل ﻻﺤﺩ ﻓﻴﻪ ،ﻜﺎﻟﺠﻨﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﺘﻪ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ،

ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ،ﻭﺍﻟﺤﻴﺽ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ :ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻜﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻜﺎﺭ،
ﻭﺍﻻﻴﻤﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻜﻔﺭ ،ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ  .ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ :ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ،
ﻜﺎﻻﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ :ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻼﻨﺴﺎﻥ ﺩﺨل ﻓﻴﻪ

ﻜﺯﻭﺍل ﺍﻟﻌﻘل ﺒﺸﺭﺏ ﻤﺴﻜﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍ ).(١٨٧

ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ} :ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺴﻔﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ

ﺃﻥ ﻴﻤل ﻫﻭ ﻓﻠﻴﻤﻠل ﻭﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﺩل{ .

ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺃﺤﻭﺍل ﻨﺎﻗﺼﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻨﺹ ﺜﻼﺜﺔ ﻻ ﻴﺤﺴﻨﻭﻥ ﺍﻹﻤﻼﺀ ،ﻭﻫﻡ:

ﺃﻭﻻ :ﺃﻟﺴﻔﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻫل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺭﺃﻱ ﻟﻪ،

ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺫﺭ ﺍﻟﻤﺘﻼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺤﺴﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭﻩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻭﻜل ﻫﺫﻩ
ﻤﻌﺎﻥ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ،ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ

)(١٨٨

    ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ،ﻭﺃﺼﻠﻪ ﺍﻟﺨﻔﺔ .ﻭﻓﻲ

ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ :ﺨﻔﺔ ﺘﻌﺘﺭﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺘﺒﻌﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﺨﻼﻑ

ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘل ،ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل).(١٨٩
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ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ
ﺍﻟﻌﻘل.ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﺒﺫﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻔﻪ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﻘﺴﻤﻴﻬﺎ ،ﻭﻻ

ﻴﻨﺎﻓﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺴﻔﻴﻪ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﷲ
ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺭﺍﻋﺕ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﻓﻘﺭﺭﺕ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ
ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻪ ،ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﺔ .
ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ :ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻬﺭﻡ.

ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ،ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ،ﺃﻭ ﻤﻥ ﻻ ﺨﺒﺭﺓ ﻟﻪ ﺒﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ.
ﻭﺍﻟﻭﻟﻲ :ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺫﻭ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻤﻪ
ﺃﻤﺭﻩ ،ﻭﻴﻬﻤﻪ ﺃﻻ ﻴﻀﻴﻊ ﺤﻘﻪ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺭ ﻭﻟﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ،ﺃﻭ
ﻗﻴﻤﺎ ﺃﻗﺎﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ،ﺃﻡ ﻜﺎﻥ ﻭﻜﻴﻼ ﺃﻗﺎﻤﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻥ
ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻤﺼﻭﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺘﺯﻡ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻭﺫﻜﺭﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ،ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ

ﺍﻟﻌﺩل ،ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻨﻭﺍﺡ :ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ،ﻓﻼ
ﻴﺒﺨﺴﻪ ﻭﻻ ﻴﻨﻘﺼﻪ ،ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻭﻴﻤﻠﻲ
ﻋﻨﻪ،ﻭ ﻷﻨﻪ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ.ﻭﺍﻟﺴﻔﻪ ﻨﻘﺼﺎﻥ

ﺍﻟﻌﻘل.ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺼﻐﺭ.ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﻼﺀ
ﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﻨﻁﻘﻪ.ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻹﻤﻼﺀ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ.

ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺭ :ﻫﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ

ﻟﺴﺒﺏ ﺸﺭﻋﻲ ﻭﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ:
ﺍﻷﻭل :ﺤﺠﺭ ﻟﺤﻅ ﺍﻟﻨﻔﺱ :ﻜﺎﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺫﺭ،
ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ،ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻔﻅ ﻤﺎﻟﻪ.

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺤﺠﺭ ﻟﺤﻅ ﺍﻟﻐﻴﺭ :ﻜﺎﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻠﺱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻅ

ﺍﻟﻐﺭﻤﺎﺀ ،ﻭﻜﺎﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﺤﻅ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ
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ﻭﺍﺴﺘﺩل ﺒﺎﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﺔ
ﺫﻫﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ

)(١٩١

ﺍﻟﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺭ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﺒﺎ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻪ ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺯﺠﺭ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﻪ ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ

ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﺴﺩﺍ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻪ ﻤﺼﻠﺤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﻜﺎﻟﻔﺎﺴﻕ ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻴﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺯﺠﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ
)(١٩٢

ﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﻭﻋﻨﺩﻫﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ

ﻭﺩﻟﻴل ﺍﺒﻲ

ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ } :ﻭﻻ ﺘﺅﺘﻭﺍ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ{ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎل:
}ﻭﺍﻜﺴﻭﻫﻡ{

)(١٩٣

ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻪ

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻤﻨﻪ ﻟﻪ ﻭﻤﻥ
ﺍﺩﻟﺘﻪ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺔ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻻ

ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ .

ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺃﻨﻪ ﺠﻌل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻜﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺠﻌل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﻟﻴﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﻋﺒﺎﺭﺘﻪ ﻭﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻫﺫﻩ

ﻫﻲ ﺃﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺭ.

ﻗﻭل ﺍﷲ  -ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ} -ﻭﺍﺒﺘﻠﻭﺍ ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻐﻭﺍ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﺈﻥ
ﺁﻨﺴﺘﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﺭﺸﺩﺍ ﻓﺎﺩﻓﻌﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ{

)(١٩٤

ﻓﺄﻤﺭ  -ﻋﺯ ﻭﺠل  -ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ

ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺠﻤﻌﻭﺍ ﺒﻠﻭﻏﺎ ﻭﺭﺸﺩﺍ ﻗﺎل ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺒﺩﻓﻊ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺇﺫﺍ
ﺠﻤﻌﻭﺍ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﺩﻭﻥ
ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻜﻤﺎ

ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻟﻭ ﺃﻭﻨﺱ ﻤﻨﻬﻡ ﺭﺸﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻟﻡ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻜﺫﻟﻙ ﻟﻭ ﺒﻠﻐﻭﺍ،

ﻭﻟﻡ ﻴﺅﻨﺱ ﻤﻨﻬﻡ ﺭﺸﺩ ﻟﻡ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ
ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻭﻫﻜﺫﺍ( ).(١٩٥
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ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻻﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻤﺒﺫﺭ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻪ
ﻜﺎﻟﺼﺒﻲ ﺒل ﺃﻭﻟﻰ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻭﻫﻡ ﺍﻟﺘﺒﺫﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺘﺤﻘﻕ
ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻓﻸﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺠﻭﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ.
ﻭﺫﻫﺏ ﺍﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﺔ

ﻻ ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺎﻟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺒل ﺨﻤﺱ

ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ،ﻭﺇﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﻨﻔﺫ ﺘﺼﺭﻓﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﺎ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ،
)(١٩٦

ﻓﻙ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺠﺭ.

ﻭﺍﺴﺘﺩل ﺒﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ} :ﻭﻻ ﺘﻘﺭﺒﻭﺍ ﻤﺎل ﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﺇﻻ

ﺒﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﺃﺸﺩﻩ{

)(١٩٧

ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﺃﺸﺩﻩ ،ﻭﻴﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ

ﺠﺩﺍ ،ﻭﻷﻨﻪ ﺤﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻋﺎﻗل ﻤﻜﻠﻑ ،ﻓﻼ ﻴﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻟﺭﺸﻴﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ
ﺭﺠﺤﺎﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺃﻥ ﺤﺒﺎﻥ ﺒﻥ ﻤﻨﻘﺫ ﻜﺎﻥ
ﺸﺞ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻪ ﻤﺎﻤﻭﻤﺔ ﻓﺜﻘل ﻟﺴﺎﻨﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺨﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﺠﻌل ﻟﻪ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ

ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﺒﺘﺎﻉ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﻓﻬﻭ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺜﻼﺜﺎ ﻭﻗﺎل ﻟﻪ
)(١٩٨

ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :ﻗل ﻻ ﺨﻼﺒﺔ"

ﻭﻷﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺠﻌل ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺒﺘﺎﻋﻪ ﺜﻼﺜﺔ

ﺃﻴﺎﻡ ﻟﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻌﻪ ﻓﻴﻤﻀﻲ ﺃﻭ ﻴﺭﺩ ﻭﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﺃﻨﺱ ﺃﻥ ﺭﺠﻼ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ

ﻀﻌﻑ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺒﺘﺎﻉ ﻭﺃﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﺃﺘﻭﺍ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ :ﻴﺎ ﻨﺒﻲ
ﺍﷲ ﺍﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺩﻋﺎﻩ ﻨﺒﻲ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﻨﻬﺎﻩ ﻓﻘﺎل :ﻴﺎ ﻨﺒﻲ ﺍﷲ

ﺃﻨﻰ ﻻ ﺃﺼﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻘﺎل" :ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻴﻌﺕ ﻓﻘل :ﻻ ﺨﻼﺒﺔ"

١٩٩

ﻓﻔﻴﻪ ﻤﺎ ﺩل

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻨﻜﺭ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻤﺎ ﺴﺄﻟﻭﻩ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻤﺭﻩ ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﻗﺼﺘﻪ ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺍﻋﻠﻡ
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????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 

 

ﺍﻥ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻋﻅﻡ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ

ﻴﺘﻭﺼل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺔ ﺍﺤﻜﺎﻤﺎ
ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ .
أ -ﻭﺠﺩﺕ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺼﺭﻓﺕ ﺼﻴﻎ ﺍﻻﻤﺭ

ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺩﺏ

ﻭﺼﻴﻎ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻘﻠﻴﺔ
ﻜﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﻋﺎﺓ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .

ب -ﺩﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻓﻲ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻜﺎﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻻﺠل ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.

ﺝ -ﻭﺭﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻜﺎﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻊ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ
ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻓﺎﺩﺕ ﺤﻜﻤﺎ ﺸﺭﻋﻴﺎ .

ﺩ -ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻅﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﺭﺍﺀ

ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻤﻠﻪ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎ .
ﻩ -ﺤﻤل ﻤﺎ ﺍﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻌﺩﻩ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻻﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺍ
ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻓﻲ ﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﻟﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻨﺹ
ﻭﺍﺸﺎﺭﺓ ﻨﺹ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﻗﺴﺎﻤﻪ ﻜﺎﻟﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺤﺼﺭ .

ﻭ -ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺤﺭﻭﻑ ﻤﻌﺎﻥ ﻜﺎﻟﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺎﺩﺕ
ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻭﺤﺭﻑ )ﺍﻭ( ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻓﺎﺩ
ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻓﺎﺩﺕ ﺤﻜﻤﺎ ﺠﻠﻴﻼ ﻀﻤﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ .

ﺯ -ﻋﻨﺩ ﺘﺩﺒﺭ ﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺔ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻜﻡ
ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻻﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﺒﺏ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ،ﻭﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻅﻬﺭ
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻀﻤﺭﺍ

ﺡ -ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺭﺽ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ
ﻭﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭﺠﺤﻨﺎ ﻗﻭل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ
ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻋﻠﻡ .
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) (١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻻﻴﺔ ٨٢
) (٢ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﺎﺩﺓ ﺤﻜﻡ ) ،(١٤٣ /١٢ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ )٠(١٤٥/١

) (٣ﺸﺭﺡ ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻨﺎﻀﺭ ) ،(٢٤٧/١ﻭ ﻴﻨﻅﺭﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ )، (٨٩/١ﺍﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻻﻤﺩﻱ ) ،(١٣٥/١ﺸﺭﺡ ﺘﻨﻘﻴﺢ

ﺍﻟﻔﺼﻭل )، (٦٧/١ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ

ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ )٠(١١٧/١
)(٤ﺍﺼﻭل ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ ) ،(١١/١ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ )٠ (٢٨٢/١
) (٥ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ )٠(١٧٠/١
) (٦ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ ) ،(١٧/٢ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ )،(٥٤٢/١ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻤﺩﻱ )،(١٤٠/٢
ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ ) ،(١٠١/١ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺼﻭل ﻭﻤﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻔﺼﻭل ،١٤ﺘﻬﺫﻴﺏ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺼﻭل٩٣

) (٧ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﻜﺎﻟﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻭﺍﻵﻤﺩﻱ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ
ﻭﺍﻟﺒﺎﺠﻲ .ﻭﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﻭﻗﻴل ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻭ ﻓﻘﻁ ،ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﺃﺒﻲ ﺍﺴﺤﻕ
ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ،ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺎﻨﻲ ،ﻭﻗﻴل ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﻤﻌﺎ ﻭﻫﻭ
ﻗﻭل ﺍﻟﻘﺸﻴﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ،ﻭﻗﻴل ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻭ ﻭﻻ ﺍﺴﺘﻌﻼﺀ ﻓﻴﺼﺢ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻻ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ .ﻭﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻩ
ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﺘﺄﺨﺭﻱ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ .ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻴﻅﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
)،(٨٤/٢ﺯﺒﺩﺓ ﺍﻻﺼﻭل ﻟﻠﺒﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ)،(١١٣ﺍﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺸﺭﺡ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻻﻤل
،٢٧٥ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻅﻔﺭ ) ،(١٠٨/١ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ٢٢٥
) (٨ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻭل  ،٢٠٤ﺍﻟﺘﺒﺼﺭﺓ  ،٢٧ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﺔ ﻟﻠﻁﻭﺴﻲ )،(١٧٠/١
ﻗﻭﺍﻁﻊ ﺍﻻﺩﻟﺔ

)،(٥٤/١ﺍﻻﺒﻬﺎﺝ )،(٢٦/٢ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺼﻭل

،٩٦ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻅﻔﺭ ).(١٠٨/١
) (٩ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ  ٢٤٦ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﻻﻨﻨﺎ ﺴﻨﺭﺠﻊ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻤل ﺼﻴﻎ
ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺔ
) (١٠ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ )(٣٦٠/٢
) (١١ﺫﻜﺭﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺸﻬﺎﺩ ﻤﻌﺎ ﻻﻥ ﺍﻭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﺠﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ )ﻭﻴﻘﺎل  :ﺃﻤﺭ
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ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺩ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺸﻬﻭﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ
ﺤﺠﺔ(ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ )٠(٣٨٢/٣
) (١٢ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ)،(٥٣/٦ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ) (٣٥١ /٦ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻟﻠﺠﺼﺎﺹ
) ، (٥٧٢/١ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻟﻠﻁﻭﺴﻲ )(٣٧١/٢ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ
)،(٣٧٧/١ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻟﻠﻜﻴﺎﺍﻟﻬﺭﺍﺴﻲ )، (٣٦٤/١ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ )٠(١٠٠/٣
) (١٣ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ )،(٤٠٤/٣ﺍﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ)٠(١٨٧/١
) (١٤ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ ﻭﻗﺎل ﺍﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ
) ،(٣٦٠/٢ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ )(١٤٦/١٠ﺸﺭﺡ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻻﺜﺎﺭ )٠(٣٥٧ /٦
) (١٥ﻴﻨﻅﺭ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻟﻠﺠﺼﺎﺹ )٠(٢٠٦/٢

) (١٦ﺒﺴﻨﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺠﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ  ،٧٣ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ )٠(٢٢٦/٧
) (١٧ﻴﻨﻅﺭ ﺸﺭﺡ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻭل )،(٤٤٥ /١ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ )،(٣٢٣ /٣ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ )،(٣٦ /٢ﺍﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌل )،١٥٣ﺍﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻭل )،(١٨٧ /٢ﺤﺎﺸﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ )٠(٣٩٦/٢
) (١٨ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ )(٢٢٩/٧
) (١٩ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻟﻠﺠﺼﺎﺹ ) ،(٢٠٦/٢ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻟﻠﻁﻭﺴﻲ
)،(٣٧١/٢ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ )،(١٧/٥ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ) ،(٣٧٧/١ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ
ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ )،(٩٩/١٣ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ )،(٣٠٢/٤ﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻟﻠﺭﺍﻭﻨﺩﻱ ٣٧٩

) (٢٠ﺍﻻﺒﻬﺎﺝ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ )،(١٨/٢ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭل ﺸﺭﺡ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻻﺼﻭل )(١٦١/١
) (٢١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺔ ٢٨٢
) (٢٢ﺍﻻﻡ )(١٨١/٤
) (٢٣ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺒﺭﻗﻡ ،٢٥٠٩ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺭﻗﻡ .١٦٠٣
) (٢٤ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺴﻨﺩ ﺍﺤﻤﺩ )،(٢١٥/٥ﻤﺴﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔ )،(٣٧/١ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ)/٧
،(٣٤٧ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ )،(٨٧ /٤ﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ )،(٢٣ /٢ﺍﻟﺴﻨﻥ
ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ) (١٤٦ /١٠ﻗﺎل ﺍﻻﺭﻨﺎﺅﻁ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻨﺩ ﺍﺤﻤﺩ)ﺇﺴﻨﺎﺩﻩ
ﺼﺤﻴﺢ ﺭﺠﺎﻟﻪ ﺜﻘﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻓﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻨﻥ ﻭﻫﻭ ﺜﻘﺔ(ﻤﺴﻨﺩ
ﺍﺤﻤﺩ ).(٢١٥/٥
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) (٢٥ﻤﺴﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔ )،(٣٢٢/٢ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﻗﻁﻨﻲ )،(٤٤/٣ﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ
)(٧١٨/٢ﻭﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺨﺭﺠﺎﻩ ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﺼﺤﻴﺢ .
) (٢٦ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )،(١٥٩ /٢ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ) ،(١١١/٦ﺩﻻﺌل ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ
ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ )(٢٢٠/٦
) (٢٧ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻟﻠﺠﺼﺎﺹ )(٢٠٦/٢
) (٢٨ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ )(٣٧١/٢
) (٢٩ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ ﺍﻻﻴﺔ ٧٥
) (٣٠ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ )(٣٨٤/١
) (٣١ﻤﺎ ﻨﻘل ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺭﻉ ﷲ
ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻫﻭ ﺤﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻴﻨﻅﺭ

ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺍﺒﻲ ﻴﻌﻠﻰ )،(٣٩٢/٢ﺍﻟﺘﺒﺼﺭﺓ

ﻟﻠﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ).(٢٨٥/١
) (٣٢ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺒﺭﻗﻡ  (١٢٤/٣) ٢٢٩١ﻭﻤﻥ ﻴﺘﺎﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺠﺩ ﻋﻅﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺨﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ ﻭﺤﻔﻅ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﻼﻡ .
)(٣٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ:ﺍﻻﻴﺔ ٢٨٢
) (٣٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻻﻴﺔ ٢٨٣
) (٣٥ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺔ ٦
) (٣٦ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺔ ٦
) (٣٧ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺔ ٩٢
) (٣٨ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺔ ٩٢
) (٣٩ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ )، (٥٤/٦ﺍﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﺸﻨﻘﻴﻁﻲ )(١٨٦/١
)(٤٠ﻴﻨﻅﺭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ،٤٥٤/٤ﻭﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ ﺹ،٨٣ :
ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ٣٥٩/٥
) (٤١ﺴﻭﺭﺓ ﻁﻪ ﺍﻻﻴﺔ ٥٤
) (٤٢ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻤﻤﻥ ﻫﻭ ﺩﻭﻨﻪ ﻓﻌﺒﺭ ﻋﻥ
ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﺒﻤﻥ ﻫﻭ ﺩﻭﻨﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻊ ،٢٤ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ )،(٣٧٦/٢ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﻠﻭﺡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ )(٤١٤/١

) (٤٣ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺒﺼﺭﺓ )،(٩٩/١ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،٦٩
) (٤٤ﻓﺘﻭﺡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ).(٥٥٦/٢
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) (٤٥ﻴﻨﻅﺭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺔ .٦٣
)(٤٦

ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺒﺎﻻﺜﺎﺭ ) ،(٢٢٥/٧ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ

)،(٣٧٧/١ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ) ،(٣٢٩/١ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ
)،(٣٨٥/٣ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ )،(٩٣/٧ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ).(٥٦١/١
) (٤٧ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ )(٥٣/٦
) (٤٨ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ )،(١٤٠/٢ﻤﺼﻨﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ )،(٣٦٥/٨ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
)(٥٦/٢
) (٤٩ﺍﻻﻡ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ) (١٨٢/٤ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻴﻅﺎ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺎﻭﻴل ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ )(٩٦/٧
) (٥٠ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ )(١٠١/٣

) (٥١ﻤﺼﻨﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻭﻨﻘل ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﻁﺎﻭﺱ ) (٣٦٥/٨ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ
ﻟﻠﻜﻴﺎ ﻫﺭﺍﺱ )(٢٤٠/١
) (٥٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺔ ٢٨٢
) (٥٣ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ ٢٦٥ﺒﺭﻗﻡ ) (٩٧/١ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﺸﻌﻴﺏ
ﺍﻷﺭﻨﺅﻭﻁ  :ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻫﺫﺍ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻀﻌﻴﻑ )ﺍﻱ ﺍﺴﻨﺎﺩ ﺍﺤﻤﺩ(ﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﻥ ﺃﺭﻁﺎﺓ
ﻟﻜﻨﻪ ﻤﺘﺎﺒﻊ ) ،(٤٩٩/٢ﻤﺼﻨﻑ ﺍﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔ ) ،(٥٥/٩ﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ
(١٨٢/١)٣٤٦ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁﻬﻤﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻋﻠﺔ
) (٥٤ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﺒﺭﻗﻡ ٢٢٩٧
) (٥٥ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻴﺔ ٦٠

) (٥٦ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ )(٣٩٩/٣
) (٥٧ﻟﻁﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ )(٢٠٤ /١٠
) (٥٨ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻟﻠﺠﺼﺎﺹ )(٢٠٩/٢
) (٥٩ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ٧٢٨٨ﻭﻓﻲ ﻟﻔﻅ ﻤﺴﻠﻡ)ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭﺘﻜﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻓﺄﺘﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﻌﺘﻡ،
ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻬﻴﺘﻜﻡ ﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﻓﺩﻋﻭﻩ( )ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ (٩٧٥/٢)١٣٣٧
) (٦٠ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺔ ١٤٢
) (٦١ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ )(١١٤/٣
) (٦٢ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ  ،٤٦٧ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ )(٤٣٠/٢

) (٦٣ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ )(٢٦٢/١ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل)،(٣٠٩/٢ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻤﺩﻱ
) ،(١٩٦/٢ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل  ،١٢٧ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ )،(١٧٩/٢
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) (٦٤ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ )،(١١٩ /١ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺼﻭل
)(٣٢٤ /١
) (٦٥ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻑ :ﺒﻴﻊ ﺁﺠل ﺒﻌﺎﺠل ،ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺸﻲﺀ ﻤﻭﺼﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻘﺩﻡ
ﻓﻴﻪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭﻴﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺜﻤﻥ ﻷﺠل،ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ )(٣٦٠٣ /٥ﻭﺴﻤﻲ
ﺴﻠﻤﺎ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺴﻠﻔﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻑ ﻜﻠﻤﺘﺎﻥ
ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺘﺎﻥ ؛ ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻴﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺩل ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ؛ ﻓﻜﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺴﻠﻑ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻬﻭ ﻋﺎﻡ ؛ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ،ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ
ﺇﻟﻰ ﺃﺠل .ﻓﻬﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﻀﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻘﺩﺍ ،ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻨﺴﻴﺌﺔ.
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ )(٣٦٠٣/٥

) (٦٦ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،١٤٣٧ﻤﺼﻨﻑ ﺍﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔ )،(٥٦/٧ﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻗﺎل ﻋﻠﻰ
ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺨﺭﺠﺎﻩ ) ،(٣٤٢ /٢ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ )(٢٣٦ /٥
) (٦٧ﺍﻻﻡ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ )،(٩٤/٣

ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ )،(٧٠/٧ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ

)،(٣٧٦/١ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل )، (١٣٩/١ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،٤٣/٦ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
(٢٩٠/٢ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ،٤٠١/١ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ،٣٩٢/١ﻨﻴل ﺍﻻﻭﻁﺎﺭ ١٨١/٥
) (٦٨ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ ) ،(١٤/٤ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻜﻠﻴل ﺸﺭﺡ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴل )،(٤١٤/٦ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ )(٤٠٠ /٩
) (٦٩ﻤﺴﻨﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻭﻗﺎل ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻻﺭﻨﺎﻭﻁ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺍﺴﻨﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )،(١٤٧ /٦ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ )،(٥١٠ /٣ﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻗﺎل ﺍﻻﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻴﻨﻅﺭ )(٢٨ /٢

) (٧٠ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ )(٥٠٩ /٣
) (٧١ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺒﺭﻗﻡ ،(٩٥/٣) ٢١٨٦ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺭﻗﻡ (١١٤٢/٢)١٥٠٤
) (٧٢ﻨﻴل ﺍﻻﻭﻁﺎﺭ )(١٨١/٥
) (٧٣ﻤﺼﻨﻑ ﺍﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔ )،(١٢٠ /٦ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ )،(٢٧٤ /٣ﺼﺤﻴﺢ ﺍﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥ
)،(٣٤٨ /١١ﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻤﺴﻠﻡ )(٥٢/٢
) (٧٤ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ )(٥٢٤/٢
) (٧٥ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ )(٢٤٧/٩

) (٧٦ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭل ،١٨٨ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ )،(٩٧ /١ﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
)(٧١٠ /٢
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) (٧٧ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ) ،(٢٨٠/٦ﺍﻟﻐﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ
ﺤﻨﻴﻔﺔ)(١٣٣/١
) (٧٨ﺫﻫﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ) (٢٤٨/٤ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ )،(٢٥٩/٢٠

ﺘﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ )(٢٠٨/٤ﺤﺩﻴﺙ

ﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ﻤﻀﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻟﺩﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  -ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺘﻴﻥ ﻤﻥ
ﺒﻌﺩﻩ ﺃﻥ ﻻ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ،ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ(ﻭﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ
ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻗﺎل ) :ﻓﺎﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ،
ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ،ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ،ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ،ﺤﺎﺸﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ( )ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ).(٤٩٠/٨

) (٧٩ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ )(٢٨٠/٦

) (٨٠ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ) ،(٢٥٥/١٠ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ) ،(٧/١٧ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ )(٢٥٥/٢٠
) (٨١ﺼﺤﻴﺢ ﺍﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥ )،(٣٨٦ /٩ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ ﺍﻻﻭﺴﻁ )،(٣٦٣ /٥ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﻗﻁﻨﻲ
)،(٢٢١ /٣ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ )(١٢٤ /٧
)(٨٢ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ) ،(٥٤٠ /٢ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ ) (٢٣٢/٢ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭل )،(١٨٨ /١
) (٨٣ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ ) (٢٧٣ /٣٠ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ )(١٠٥/١٧ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ )(٢٢٤ /١٠
) (٨٤ﻴﻨﻅﺭ ﻻﺜﺎﺭ ﺍﻻﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ) ،(١٦٦ /١ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ )(١٠٥/١٧ﻭﻤﻥ ﺘﺎﻭﻴل ﺫﻟﻙ
ﻗﺩ ﻨﻘل ﻋﻥ ﻋﻜﺭﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل }ﺃﻭ ﺁﺨﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻜﻡ{ ﺃﻱ ﻤﻥ
ﻏﻴﺭ ﻗﺒﻴﻠﺘﻜﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ

ﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ )(٢٧٣ /٣٠ﻨﻭﻗﺵ
) (٨٥ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺔ ٦٦
) (٨٦ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ )،(١٧٩/٤ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ )(٤١٧/٧

) (٨٧ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺒﺎﻻﺜﺎﺭ )(٤٩٦/٨ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ) (١٧٠/١٤ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ )(٢٥٠/٦
) (٨٨ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﻴﺔ ١٠٦
) (٨٩ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ )،(٢٥٠/٦ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺭﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ)(٩٢/١
) (٩٠ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﻗﻁﻨﻲ ) ،(١٦٦ /٤ﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻭﻤﺴﻠﻡ )(٣٤٣/٢

) (٩١ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ )(٢٣٦/٢
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) (٩٢ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ) ،(٢٢٩٤/٦ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ )(٨٥/١
) (٩٣ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ)،(٤٢١/٢ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ )(٤١ /٢
) (٩٤ﺍﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻭل )(٣٥٩/١
) (٩٥ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻻﺒﻥ ﺤﺯﻡ )،(١١/٤ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ،١١٤ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ٣٩١
،ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺢ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ )،(٥٦/٢ﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ )،(٢٥٥٤/٦ﺍﺭﺸﺎﺩ
ﺍﻟﻔﺤﻭل ) ،(٣٦١/١ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ )(٤٤/٢
) (٩٦ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ )(٢٧١/١
) (٩٧ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ )(٩٨/٧
)(٩٨ﺍﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺸﺭﺡ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻻﻤل  ،٣٢٢ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ )(١٦٥٩/٤
) (٩٩ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ )(٤٧٨/٢

) (١٠٠ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ ) ،(٦٩/٢٢ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ )(١٠٤/١٣
) (١٠١ﺍﻻﺒﻬﺎﺝ ) ،(٢٤٨/١ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ )(٤٨٨/١
)(١٠٢

ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ

ﻓﻲ

)،(١٧٧/١ﺍﻻﺒﻬﺎﺝ

ﺍﺼﻭل

ﺍﻟﻔﻘﻪ

)،(٢٥٥/١

ﻟﻠﺠﻭﻴﻨﻲ

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ

)(٢٣١/١

ﺍﻻﺴﻨﻭﻱ

،ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ

)،(١٤٦/١ﻨﻬﺎﻴﺔ

ﻟﻠﻘﺭﺍﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻭل

)،(١١٧/١ﺍﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻭل )(٦٠/١
) (١٠٣ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﺯﻨﺠﺎﻨﻲ )،(٣٤١/١ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ )،(٦٣/١ﺒﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ )،(١٦٣/٢ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺢ )(١٢٥/١
) (١٠٤ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ )(٢٠١/٥

) (١٠٥ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻭل )، (٩٥/٢ﺍﻻﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﺨﻼﻑ ) ،(٥٤/١ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ) ،(٣٥٤/١ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ) ،(٣٨٣/١ﻤﻔﺎﺘﺢ
ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ ) (٩٩/٧ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ )٤٠٥/٣
)(١٠٦ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ) ،(٣٣٤/٢ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ))،(٨٧/٦ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ) (٣٧٦/٣ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ )(٩٢٤/١
)(١٠٧ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ) ،(٣٣٤/٢ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﻨﻲ )(٢٨٦ /١
) (١٠٨ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻻﻴﺔ ٢٨٣
) (١٠٩ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻭﺍﻋﺭﺍﺒﻪ ﻟﻠﺯﺠﺎﺝ ،(٢٦٦/٠١ﻓﺘﻭﺡ ﺍﻟﻐﻴﺏ
ﻋﻥ ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺭﻴﺏ )٥٦٤/٣

ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ

) (١١٠ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ )(٩٢٥/١
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) (١١١ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺼﻭﻟﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻗل ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻜﺎﻟﻐﺯﺍﻟﻲ
ﻭﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺍﻥ ﺍﻗﻠﻪ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻥ ﺍﻗﻠﻪ ﺜﻼﺜﺔ ،،ﻭﻨﺎﻗﺸﻭﺍ ﺍﺭﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻻﻭل ﺒﺘﺎﻭﻴل ﺍﻏﻠﺏ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺼﻭل ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﺒﻥ
ﺤﺯﻡ )،(٢/٤ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻭل ) ،(٢٥٥ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ) ،(٢٤٤ /١ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ
)،(٣٧٠ /٢ﺸﺭﺡ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻭل ) ،(٢٣٣ /١ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ )(٤٠ /٢
) (١١٢ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺍﻟﻭﺠﻴﺯ )(٣٨٣/١
) (١١٣ﻤﻔﺎﺘﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ )(٩٩/٧
) (١١٤ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ )(٧٩٣/٢
) (١١٥ﻟﻤﺴﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل )(٣٩١/١

) (١١٦ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ )(٤٢٠/٣ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ١٩٢

) (١١٧ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ) (١٠١/٢ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻴﻅﺎ ﺒﻤﺎ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺠﻨﺴﻪ ﺍﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻻﻤﺩﻱ ) ،(٦/٣ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ )،(٣٤٨/٢ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ )،(٤١٧/٢ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻅﻔﺭ ).(٢٢٤/١
) (١١٨ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ) (٤٤/٥ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ
) (١١٩ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻨﺎﻀﺭ )(١٠٢/٢
) (١٢٠ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻴﺔ ٩٢
) (١٢١ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ) ،(٦٥/١٦ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻨﺎﻀﺭ )،(١٠٥/٢ﺸﺭﺡ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻭل
)،(٢٦٨/١ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ).(٢٢٨/٢

) (١٢٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻻﻴﺔ ٢٨٢

) (١٢٣ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )(٣٣٦/١
)(١٢٤

ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ

)/١٦

،(٢٥١

ﺒﺩﺍﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ

)،(٢٤٥/٤ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ

ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ

)،(١٤٨/١٧ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ )(١٤٧/١٤
) (١٢٥ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ)(١٥٤٣ /١
) (١٢٦ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ٢٦٠
) (١٢٧ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ ﺍﻻﻴﺔ٦
)(١٢٨ﻴﻨﻅﺭ ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ ) ،(١٠٦ /١ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ )(٢٤٣ /١
) (١٢٩ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎ ﻫﺭﺍﺱ )(٢٤١/١
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) (١٣٠ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﻗﻁﻨﻲ ) ،(١١٠ /٣ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ )(١٢٣ /٨ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺼﻁﻼﻨﻲ
ﻭﺇﺴﻨﺎﺩﻩ ﺤﺴﻥ ﺍﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﻟﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )(٤٠٤/٤
) (١٣١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻴﺔ ٢٢٨
)(١٣٢ﺍﺼﻭل ﺍﻟﺒﺯﺩﻭﻱ ) ،(١١/١ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ )(١٠٨/١
) (١٣٣ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ) ،(٣٧٧/١ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ )(٣٨٤/٣
)(١٣٤ﻓﺘﻭﺡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺒﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻁﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ
)(٥٥٥/٣
) (١٣٥ﻤﻔﺎﺘﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ )(٩٢/٧
) (١٣٦ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ٥٦

) (١٣٧ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﻨﻲ ﻭﺴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ )(٢٤٣/١
) (١٣٨ﻴﻨﻅﺭ ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ )، (١١٥ /١ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ )(٢٤٥ /١
) (١٣٩ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺭﺍﺀ:ﺍﻻﻴﺔ ٢٣
) (١٤٠ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻗﻭﻻ ﺍﺒﺭﺯﻫﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ }:ﻗل ﻴﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﺃﺴﺭﻓﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ{ }،ﻭﻟﺴﻭﻑ ﻴﻌﻁﻴﻙ ﺭﺒﻙ ﻓﺘﺭﻀﻰ{}،ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻴﻐﻔﺭ ﺃﻥ ﻴﺸﺭﻙ
ﺒﻪ{}،ﻭﻻ ﻴﺄﺘل ﺃﻭﻟﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﻤﻨﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﻌﺔ{ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ} :ﺃﻻ ﺘﺤﺒﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻐﻔﺭ ﺍﷲ ﻟﻜﻡ{}،
ﺜﻡ ﺃﻭﺭﺜﻨﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺼﻁﻔﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩﻨﺎ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻅﺎﻟﻡ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻘﺘﺼﺩ ﻭﻤﻨﻬﻡ
ﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﷲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺠﻨﺎﺕ ﻋﺩﻥ ﻴﺩﺨﻠﻭﻨﻬﺎ ﻴﺤﻠﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻭﺭ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﻭﻟﺅﻟﺅﺍ ﻭﻟﺒﺎﺴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺭﻴﺭ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺫﻫﺏ ﻋﻨﺎ

ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺇﻥ ﺭﺒﻨﺎ ﻟﻐﻔﻭﺭ ﺸﻜﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﻠﻨﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻪ ﻻ ﻴﻤﺴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺼﺏ

ﻭﻻ ﻴﻤﺴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﻭﺏ{ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ )، (٢١١/٦ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ
)،(٤١٥/٦ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ )(١٦٠/٣٠
) (١٤١ﺍﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ )(٤٨٩/٥
) (١٤٢ﻭﻋﺒﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﻟﻠﻤﺴﻜﻭﺕ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ
ﺍﺼﻭل ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻤﺩﻱ ) ،(٦٩/٣ﺸﺭﺡ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻭل

ﻟﻠﻘﺭﺍﻓﻲ )،(٥٣/١ﺒﻴﺎﻥ

ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ )٠(٤٤٠/٢
) (١٤٣ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺒﺭﻗﻡ  ،٢٢٣٩ﻭﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺭﻗﻡ ١٦٠٤

) (١٤٤ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺭﻗﻡ ١٥١٤

) (١٤٥ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ)(٣٧٧/١
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) (١٤٦ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻟﻠﻘﺭﻁﺒﻲ )،(٣٧٨/٣ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ) (٣٥٦ /٤ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ
)(٢٠٣/٢
) (١٤٧ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺔ )(٣٤٤/٨ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ) (١٣٦/١٣ﺍﻻﻨﺼﺎﻑ )(٩٩/٥ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ )(٣٦٧/٧
) (١٤٨ﺍﻻﻡ )(٩٦/٣
) (١٤٩ﺍﻻﻡ )،(٤٧٦/٧ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ) ،(١٠٢/١٣ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺔ )،(١٣٦/٩ﺍﻻﻨﺼﺎﻑ
) ،(٣٧/١٢ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ )(٥١٥/٨
) (١٥٠ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺴﻨﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﺭﻗﻡ  ،(١١٦/١)٩٤٠ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﺒﺭﻗﻡ
،(١٣٩ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﺒﺭﻗﻡ ،(٨٤ /٣)١٤٢٣ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺒﺭﻗﻡ

/٤)٤٣٩٨
/٦)٣٤٣٢

 ،(٣٤٣٢ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ  (٦٥٨ / ١) ٢٠٤١ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ (٣٨٩ /١) ٩٤٩
ﻭﺼﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ.

) (١٥١ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺤﺎﺘﻡ )) (٥٦١/٢ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ  (٩٩/٤ﻭﻗﺎل :ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ
ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺨﺭﺠﺎﻩ .ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ.
) (١٥٢ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ) ،(٢٦/٤ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ) (٤٧٦/٩ﺍﻻﻨﺼﺎﻑ )(٣٧/١٢
) (١٥٣ﻴﻨﻅﺭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ) ،(١٣٩/٣ﻓﺼﻭل ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ )،(٢٢٠/٢
ﺍﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌل .٢٥١
) (١٥٤ﻓﺘﻭﺡ ﺍﻟﻐﻴﺏ )(٥٥٦/٣
) (١٥٥ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ )(٢٢٥ /٤
) (١٥٦ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ )(١٢٧٩ /٣

) (١٥٧ﺸﺭﺡ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻭل )(١٠٦/١ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ )(٤٤٠/١
) (١٥٨ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ )،(٩١ /٧ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ )،(٩٢٨/١ﺠﺎﻤﻊ ﻟﻁﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ )/١٠
(١٢٥
) (١٥٩ﺍﻟﺠﻨﻰ ﺍﻟﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ٦٦
) (١٦٠ﺍﻟﺠﻨﻰ ﺍﻟﺩﺍﻨﻲ ،١١٠ﺠﺎﻤﻊ ﻟﻁﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ)(١٣٠ /١٠
) (١٦١ﺍﻟﺠﻨﻰ ﺍﻟﺩﺍﻨﻲ ٨٤
) (١٦٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻻﻴﺔ ١٣٧
) (١٦٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻻﻴﺔ ٧٧

) (١٦٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻻﻴﺔ ١٩٨
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) (١٦٥ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل )،(١٣٩/١ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ )،(٣٦٠ /٢ﺍﻟﺩﺭ
ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ )(٦٥٢/٢
) (١٦٦ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﻨﻰ ﺍﻟﺩﺍﻨﻲ )، (٢٢٨ﺸﺭﺡ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻭل ) (١٠٥/١ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ
)ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ(ﺍﻱ ﺍﻥ ﺍﻭ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ،ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
)،(٧٢٦/٢ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻭل .١٨٣
) (١٦٧ﻤﻔﺎﺘﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ ) (٩٨/٧ﻟﻁﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ )(١٣٧/١٠
) (١٦٨ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ )(٧٨٨/٢
) (١٦٩ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ )(٥٩/٢
) (١٧٠ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ )(١٤/٢
) (١٧١ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ )(٦٥١/٢

) (١٧٢ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ) ،(٤٦٧ /١١ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ )(٤٢٦ /٢
) (١٧٣ﺍﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌل ،١٨٣ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ )،(١٠٤ /٤
) (١٧٤ﻴﻨﻅﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﻟﺭﺍﺯﻱ )(٩٧/٧
) (١٧٥ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ) ،(٣٧٨/١ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ )(٥٧/٢
) (١٧٦ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﻭﻴل ) ،(٣٥٣/١ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ )(٣٤٦/١
) (١٧٧ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ )،(١١١/٣ﺠﺎﻤﻊ ﻟﻁﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ )(١٧٢ /١٠
) (١٧٨ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ )(٣٦٦/٢
) (١٧٩ﻗﻭﺍﻁﻊ ﺍﻻﺩﻟﺔ )(١٣١/٢

) (١٨٠ﻓﺘﻭﺡ ﺍﻟﻐﻴﺏ )(٥٥٧/٣
) (١٨١ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ )(٤٣٤/٢

) (١٨٢ﻟﻁﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ )(١٣٦ /١٠
) (١٨٣ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ )، (٣٢١/٢ﻓﺼﻭل ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ
) (١٨٤ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ )ﻋﺭﺽ(٢٠٥
) (١٨٥ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺤﻘﺎﻑ ﺍﻻﻴﺔ ٢٤
) (١٨٦ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭ )(١٧٢ /٢
) (١٨٧ﻤﻌﺠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ٣٠٠

) (١٨٨ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻻﻡ )(٢٢٣ /٢ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ )(٧٤٩ /٦
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) (١٨٩ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭ ) (٢٠١/٢ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻟﻤﻌﺎﻥ ﺍﺨﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺒﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﺏ ﺒﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ،ﻭﻫﻡ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺼﻔﺘﻪ ﻻ ﻴﺤﺠﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ،
ﻭﺍﻟﻜﻔﺭ ،ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل} :ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴل ﻟﻬﻡ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻜﻤﺎ ﺁﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻨﺅﻤﻥ ﻜﻤﺎ
ﺁﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﺃﻻ ﺇﻨﻬﻡ ﻫﻡ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ{ ]ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ. [١٣ :
) (١٩٠ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ )(١٣٠ /٣
) (١٩١ﺍﻻﻡ )،(٢٦٨ /٢ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ )،(١٥٢ /٧ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ )، (٣٧٨/١ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ
) ،(٥٩٦/٦ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ) ،(٢٤٤/٨ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ )(٣٧١/٤
) (١٩٢ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ)(٢٩١/٤
) (١٩٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻻﻴﺔ ٥
) (١٩٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻻﻴﺔ ٦
) (١٩٥ﺍﻻﻡ)(٣٢٢/٣
) (١٩٦ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ ) ،(١٥٧ /٢٤ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ )(١٦٩ /٧
) (١٩٧ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺔ ٣٤
)(١٩٨ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺒﺭﻗﻡ ،(١٥٧ / ٣) ٢٤٠٧ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺭﻗﻡ (١١٥٦/٣)١٥٣٣
) (١٩٩ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ )(٢١٧/٣


61

٥٤٩


Published by Arab Journals Platform,

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 10 [], Iss. 1, Art. 12

 

 
.١

ﺍﻹﺒﻬﺎﺝ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ )ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ

ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﻪ ٧٨٥ﻫـ( ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ
ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺒﻥ ﺤﺎﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻲ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ
ﻭﻭﻟﺩﻩ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻨﺼﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ –ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﻋﺎﻡ ١٤١٦ﻫـ  ١٩٩٥ -ﻡ

.٢

ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺸﺭﺡ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻵﻤل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ
ﺼﻼﺡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ،ﺍﻟﻜﺤﻼﻨﻲ ﺜﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻨﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﻋﺯ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻜﺄﺴﻼﻓﻪ ﺒﺎﻷﻤﻴﺭ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ١١٨٢ :ﻫـ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ:

ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻏﻲ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻘﺒﻭﻟﻲ
ﺍﻷﻫﺩل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻁ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٩٨٦ ،
.٣

ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺠﻲ  ٤٧٤ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻪ ﻭﺤﻘﻘﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ

.٤

ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ

ﺘﺭﻜﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ١٤١٥ﻩ١٩٩٥-ﻡ

ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٣٧٠ :ﻫـ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻘﻤﺤﺎﻭﻱ -

ﻋﻀﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﻑ ﺒﺎﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻁﺒﻊ ١٤٠٥ :ﻫـ
.٥

ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ،
ﺍﻟﻤﻠﻘﺏ ﺒﻌﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﻜﻴﺎ ﺍﻟﻬﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:
٥٠٤ﻫـ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻤﻭﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﺯﺓ ﻋﺒﺩ ﻋﻁﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ

ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ١٤٠٥ ،ﻫـ
.٦

ﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ

ﺃﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﻌﻠﺒﻲ ﺍﻵﻤﺩﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٦٣١ :ﻫـ( ﺩﺍﺭ
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ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤٠٤ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ .ﺴﻴﺩ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ
ﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ

.٧

ﺴﻌﻴﺩ

ﺒﻥ

ﺤﺯﻡ

ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ

ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ

ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ

)ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:

٤٥٦ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ﻗﺩﻡ ﻟﻪ :ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ

ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻔﺤﻭل ﺇﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ

.٨

ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ١٢٥٠ :ﻫـ(

ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺯﻭ ﻋﻨﺎﻴﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ  -ﻜﻔﺭ ﺒﻁﻨﺎ ﻗﺩﻡ ﻟﻪ :ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻤﻴﺱ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﻓﺭﻓﻭﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤١٩ﻫـ ١٩٩٩ -ﻡ

ﺃﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺒﻥ

.٩

ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺠﻜﻨﻲ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻁﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ :
١٣٩٣ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ:
 ١٤١٥ﻫـ  ١٩٩٥ -ﻤـ

.١٠

ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ
ﺃﻴﻭﺏ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٧٥١ :ﻫـ(

ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﻴﻴﺭﻭﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻰ١٤١١ ،ﻫـ ١٩٩١ -ﻡ
.١١

ﺍﻷﻡ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺭﻓﻌﺕ ﻓﻭﺯﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ

.١٢

ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ

ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ٢٠٠١ﻡ

ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺒﻁﻠﻴﻭﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:
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٥٢١ﻫـ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺍﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ – ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ١٤٠٣ ،
.١٣

ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ
ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺒﻬﺎﺩﺭ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٧٩٤ :ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ /ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٢١ﻫـ ٢٠٠٠ -ﻡ

.١٤

ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ
ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺤﻴﺎﻥ ﺃﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٧٤٥ :ﻫـ(

ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺼﺩﻗﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﻴل ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ -ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٢٠ﻫـ
.١٥

ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ
ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٥٨٧ :ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ

ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ١٤٠٦ ،ﻫـ ١٩٨٦ -ﻡ
.١٦

ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻴﻨﺔﺘﺄﻟﻴﻑ  :ﺩ .ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻤﻌﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ـ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ

.١٧

ﺍﻟﺒﻨﺎﻴﺔ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ

ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻐﻴﺘﺎﺒﻰ ﺍﻟﺤﻨﻔﻰ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:
٨٥٥ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
 ١٤٢٠ﻫـ  ٢٠٠٠ -ﻡ

.١٨

ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ ﺸﺭﺡ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ )ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ( ﺍﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ،ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٧٤٩ :ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻅﻬﺭ ﺒﻘﺎ ﺩﺍﺭ

ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ،ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٤٠٦ ،ﻫـ ١٩٨٦ /ﻡ
.١٩

ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ
ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:
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٥٢٠ﻫـ( ﺤﻘﻘﻪ :ﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ١٤٠٨ ،ﻫـ  ١٩٨٨ -ﻡ
.٢٠

ﺍﻟﺘﺒﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﺍﺴﺤﺎﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ
ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٤٧٦ :ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻫﻴﺘﻭ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ – ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٤٠٣ ،

.٢١

ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ  :ﺸﻴﺦ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺃﺒﻰ ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﻭﺴﻲ ٤٦٠ﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﺤﻤﺩ ﺤﺒﻴﺏ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ
ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ١٤٠٩ﻩ  .ﻕ

.٢٢

ﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ
ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺩﺍﻭﻱ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ

)ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٨٨٥ :ﻫـ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﻥ ،ﺩ .ﻋﻭﺽ
ﺍﻟﻘﺭﻨﻲ ،ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﺍﺡ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ  -ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ  /ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
ﺍﻷﻭﻟﻰ١٤٢١ ،ﻫـ ٢٠٠٠ -ﻡ
.٢٣

ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ »ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺩﻴﺩ ﻭﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ

ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ« ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ١٣٩٣ :ﻫـ( ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺭ – ﺘﻭﻨﺱ ١٩٨٤ :ﻫـ

.٢٤

ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ
ﺒﻥ ﺒﺨﺘﻴﺎﺭ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺏ ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺯﻨﺠﺎﻨﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:
٦٥٦ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺩﻴﺏ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ – ﺒﻴﺭﻭﺕ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ١٣٩٨ ،
.٢٥

ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ
ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﺍﺒﻥ ﺠﺯﻱ ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ ﺍﻟﻐﺭﻨﺎﻁﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٧٤١ :ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ:
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ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻡ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻷﺭﻗﻡ – ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ :ﺍﻷﻭﻟﻰ  ١٤١٦ -ﻫـ
.٢٦

ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺭﻏﻤﻲ
ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٨٠٣ :ﻫـ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺩ .ﺤﺴﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺯﻴﺘﻭﻨﻴﺔ – ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٩٨٦ ،ﻡ

.٢٧

ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺴﺭﻭﻕ
ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ١٦١ :ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ –
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ١٤٠٣ﻫـ  ١٩٨٣ﻡ

.٢٨

ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻻﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺤﺎﺘﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،ﺍﻟﺤﻨﻅﻠﻲ ،ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ

ﺤﺎﺘﻡ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٣٢٧ :ﻫـ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺃﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨﺯﺍﺭ

ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺯ  -ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ١٤١٩ -ﻫـ
.٢٩

ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻅﻔﺭ ،ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ
ﺍﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻭﺯﻯ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺜﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:
٤٨٩ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻴﺎﺴﺭ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻏﻨﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺒﻥ ﻏﻨﻴﻡ ﺩﺍﺭ

ﺍﻟﻭﻁﻥ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ – ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٤١٨ ،ﻫـ١٩٩٧ -ﻡ
.٣٠

ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ

ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﺃﻤﻴﺭ ﺤﺎﺝ ﻭﻴﻘﺎل ﻟﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ
)ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٨٧٩ :ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ
.٣١

ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ

ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﻴﻨﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ،ﺭﻜﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺍﻟﻤﻠﻘﺏ ﺒﺈﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ

)ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٤٧٨ :ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺠﻭﻟﻡ ﺍﻟﻨﺒﺎﻟﻲ ﻭﺒﺸﻴﺭ ﺃﺤﻤﺩ
ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺌﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  -ﺒﻴﺭﻭﺕ


66

٥٥٤



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol10/iss1/12

????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 
.٣٢

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺒﻥ
ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:
٧٧٢ﻫـ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻫﻴﺘﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ – ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻰ١٤٠٠ ،

.٣٣

ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺼﻭل ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭ ﺍﻟﺤﻠﻲ ٧٢٦ﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺩ

ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺭﻀﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻜﺸﻤﻴﺭﻱ ﻁ١٤٢١ ١ﻩ ٢٠٠١ﻡ

.٣٤

ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻭ
ﺒﻌﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺒﻥ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩﻱ ﺜﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ١٠٣١ :ﻫـ(

.٣٥

ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ
ﺒﺄﻤﻴﺭ ﺒﺎﺩﺸﺎﻩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٩٧٢ :ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ  -ﺒﻴﺭﻭﺕ

.٣٦

ﺘﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ
ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺍﻟﻴﻌﻘﻭﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺯﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻥ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤١٨ ،ﻫـ  ١٩٩٧ -ﻡ

.٣٧

ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻥ
ﻜﺜﻴﺭ ﺒﻥ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻵﻤﻠﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٣١٠ :ﻫـ(

ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤٢٠ ،ﻫـ -
 ٢٠٠٠ﻡ
.٣٨

ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ

ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻓﺭﺡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺨﺯﺭﺠﻲ ﺸﻤﺱ

ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٦٧١ :ﻫـ( ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺭﺩﻭﻨﻲ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﺃﻁﻔﻴﺵ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ١٣٨٤ ،ﻫـ ١٩٦٤ -
ﻡ
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.٣٩

ﺠﺎﻤﻊ ﻟﻁﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﻟﻤﺅﻟﻑ/ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺇﻤﺎﻡ
ﻭﺨﻁﻴﺏ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

.٤٠

ﺍﻟﺠﻨﻰ ﺍﻟﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺴﻥ
ﺒﻥ ﻗﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:
٧٤٩ﻫـ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺩ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﺒﺎﻭﺓ -ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺩﻴﻡ ﻓﺎﻀل

ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤١٣ ،ﻫـ  ١٩٩٢ -ﻡ
.٤١

ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ

.٤٢

ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺠﻼل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ

ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ١٤١٥ ،

ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:
١٢٥٠ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

.٤٣

ﺍﻟﺤﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ـ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ،ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:
٤٥٠ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ  /ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ـ ﺒﻴﺭﻭﺕ

.٤٤

ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ﺍﻷﺼل ،ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٣٧٧ :ﻫـ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻗﻬﻭﺠﻲ  -ﺒﺸﻴﺭ ﺠﻭﻴﺠﺎﺒﻲ ﺭﺍﺠﻌﻪ ﻭﺩﻗﻘﻪ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺭﺒﺎﺡ  -ﺃﺤﻤﺩ

ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ  -ﺩﻤﺸﻕ  /ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،
 ١٤١٣ﻫـ ١٩٩٣ -ﻡ
.٤٥

ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﻨﻲ ﻭﺴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ )ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ

ﻤﻤﺘﺎﺯ ﻤﻊ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻁﻌﻨﻲ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤١٣ ،ﻫـ  ١٩٩٢ -ﻡ
ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ،١٤٢٢ﻫـ -
 ٢٠٠٢ﻡ
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.٤٦

ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ،ﺸﻬﺎﺏ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ
)ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٧٥٦ :ﻫـ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ،
ﺩﻤﺸﻕ

.٤٧

ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﻓﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٦٨٤ :ﻫـ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ:
ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺠﻲ ،ﺴﻌﻴﺩ ﺃﻋﺭﺍﺏ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭ ﺨﺒﺯﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ-

ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٩٩٤ ،ﻡ
.٤٨

ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺒﻥ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٧٧١ :ﻫـ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻋﻠﻲ
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﻭﺽ ،ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ :ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ

 /ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٩٩٩ ،ﻡ ١٤١٩ -ﻫـ
.٤٩

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ:
ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:
١٢٧٠ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﻁﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ –

ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ :ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤١٥ ،ﻫـ
.٥٠

ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻭﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ

ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ ﺜﻡ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ،ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ

ﺒﺎﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٦٢٠ :ﻫـ( ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻥ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ١٤٢٣ﻫـ٢٠٠٢-ﻡ

.٥١

ﺯﺒﺩﺓ ﺍﻻﺼﻭل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﻤﺩ
ﺍﻟﺤﺎﺭﺜﻲ ﺍﻟﻬﻤﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﺠﺒﻌﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻬﺭ ﺏ " ﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻲ " ١٠٣٠ﻩ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺭﺱ ﺤﺴﻭﻥ ﻜﺭﻴﻡ


69

٥٥٧


Published by Arab Journals Platform,

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 10 [], Iss. 1, Art. 12

 

.٥٢

ﺯﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺄﺒﻲ ﺯﻫﺭﺓ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ١٣٩٤ :ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

.٥٣

ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ﻟﻼﻤﺎﻡ :ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ
)ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٢٧٣ :ﻫـ( ﻜﺘﺏ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻠﻴل ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻁﻲ

.٥٤

ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻟﻼﻤﺎﻡ :ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﻌﺙ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻨﻲ

ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ  :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ
.٥٥

ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻟﻼﻤﺎﻡ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ :ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
– ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ

.٥٦

ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﻗﻁﻨﻲ ﻟﻼﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻬﺩﻱ

ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺭﻗﻁﻨﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:
٣٨٥ﻫـ( ﺤﻘﻘﻪ ﻭﻀﺒﻁ ﻨﺼﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ :ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻻﺭﻨﺅﻭﻁ ،ﺤﺴﻥ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺸﻠﺒﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺤﺭﺯ ﺍﷲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺭﻫﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤٢٤ ،ﻫـ  ٢٠٠٤ -ﻡ
.٥٧

ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  :ﻟﻼﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ
ﺍﻟﺨﺴﺭﻭﺠﺭﺩﻱ ﺍﻟﺨﺭﺍﺴﺎﻨﻲ ،ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٤٥٨ :ﻫـ(
ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﺕ

ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ١٤٢٤ ،ﻫـ  ٢٠٠٣ -ﻡ
.٥٨

ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻭﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩﻱ ﻟﻼﻤﺎﻡ :ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻤﻜﺘﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ١٤٢٠ﻫـ

.٥٩

ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻟﻤﺘﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :
ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ٧٩٣ :ﻫـ(
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????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 

ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ  :ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻋﻤﻴﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ  ١٤١٦ﻫـ  ١٩٩٦ -ﻤـ
.٦٠

ﺸﺭﺡ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﻓﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:
٦٨٤ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺴﻌﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٣٩٣ ،ﻫـ  ١٩٧٣ -ﻡ
.٦١

ﺸﺭﺡ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺒﻥ

ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﺴﻠﻤﺔ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺍﻟﺤﺠﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﻁﺤﺎﻭﻱ

)ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٣٢١ :ﻫـ( ﺤﻘﻘﻪ ﻭﻗﺩﻡ ﻟﻪ) :ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻫﺭﻱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ  -ﻤﺤﻤﺩ
ﺴﻴﺩ ﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻕ( ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺭﺍﺠﻌﻪ ﻭﺭﻗﻡ ﻜﺘﺒﻪ

ﻭﺃﺒﻭﺍﺒﻪ ﻭﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ :ﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ  -ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﺍﻷﻭﻟﻰ  ١٤١٤ -ﻫـ ١٩٩٤ ،ﻡ
.٦٢

ﺼﺤﺎﺡ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻨﺼﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ
ﺤﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٣٩٣ :ﻫـ( ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻋﻁﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ  ١٤٠٧ﻫـ-
 ١٩٨٧ﻡ
.٦٣

ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ ﻟﻼﻤﺎﻡ :ﻤﺤﻤﺩ

ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻌﻔﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ،ﺍﻟﻴﻤﺎﻤﺔ –
ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ١٩٨٧ - ١٤٠٧ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ .ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺩﻴﺏ
ﺍﻟﺒﻐﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻋﻠﻭﻤﻪ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ
.٦٤

ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﻫﻭﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﻌﺩل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩل

ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻟﻼﻤﺎﻡ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸﻴﺭﻱ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ  ٢٦١ :ﻫـ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل  -ﺒﻴﺭﻭﺕ
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.٦٥

ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔىﺎﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ
ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ
ﺒﺎﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﺤﻔﻴﺩ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٥٩٥ :ﻫـ( ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﺘﺼﺩﻴﺭ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻼل ﺴﻴﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ
– ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٩٩٤ ،ﻡ

.٦٦

ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﺔ ﻟﻠﻁﻭﺴﻲ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺸﻴﺦ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﻭﺴﻲ )ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ(  ٤٦٠ﻩﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ

ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ  ٣٨ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺜﺭﻭﺕ-ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ :ﺍﻷﻭﻟﻰ،
١٤١٠ﻫـ١٩٩٠-ﻡ
.٦٧

ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ  :ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺒﻭ ﻴﻌﻠﻰ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ

ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺨﻠﻑ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ٤٥٨ :ﻫـ( ﺤﻘﻘﻪ ﻭﻋﻠﻕ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﻨﺼﻪ  :ﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﻲ ،ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 ١٤١٠ﻫـ  ١٩٩٠ -ﻡ
.٦٨

ﻋﻠﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺨﻼﻑ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ :
١٣٧٥ﻫـ(ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ  :ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ  -ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ  :ﻋﻥ

ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ
.٦٩

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺴﻴﻭﺍﺴﻲ

.٧٠

ﻓﺘﻭﺡ ﺍﻟﻐﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺭﻴﺏ ﻭﻫﻭﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻁﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٨٦١ :ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ

ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻟﻼﻤﺎﻡ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻁﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ
٧٤٣ﻩ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻋﻤﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻁ٢٠١٣-١٤٣٤
.٧١

ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺃﻭ ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺒﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ )ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ(ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ:
ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ
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????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 

ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﻓﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٦٨٤ :ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ١٤١٨ﻫـ ١٩٩٨ -ﻡ
.٧٢

ﻓﺼﻭل ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻤﺯﺓ ﺒﻥ
ﻤﺤﻤﺩ ،ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﺭﻱ )ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﺭﻱ( ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:
٨٣٤ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻠﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ

ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ٢٠٠٦ ،ﻡ  ١٤٢٧ -ﻫـ
.٧٣

ﻗﻭﺍﻁﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻅﻔﺭ ،ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ

ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻭﺯﻯ ﺍﻟﺴﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺜﻡ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٤٨٩ :ﻫـ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ
ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ،
١٤١٨ﻫـ١٩٩٩/ﻡ

.٧٤

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺼﻭل ﻭﻤﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻭﻫﻭ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ
ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺠﺩل ﻟﺼﻔﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ )ﺕ (٧٣٩

.٧٥

ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل

ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻲ ﺩﺍﺭ
ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ
.٧٦

ﻜﺸﻑ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﻓﺨﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺒﺯﺩﻭﻱ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ  :ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ،ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ :
٧٣٠ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ  :ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ –
ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤١٨ﻫـ١٩٩٧/ﻡ
.٧٧

ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ

ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺜﻌﻠﺒﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٤٢٧ :ﻫـ( ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﺩﻗﻴﻕ :ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺩﻱ
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.٧٨

ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻰ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ،ﺠﻤﺎل
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺭﻭﻴﻔﻌﻰ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻰ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٧١١ :ﻫـ(
ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ١٤١٤ -ﻫـ

.٧٩
.٨٠

ﻟﻤﺴﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍ ﺩ ﻓﺎﻀل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ

ﺍﻟﻠﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﺍﺴﺤﺎﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ
ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٤٧٦ :ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ٢٠٠٣ﻡ  ١٤٢٤ -ﻫـ.

.٨١

ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ ﻟﻠﺴﺭﺨﺴﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻬل ﺸﻤﺱ
ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٤٨٣ :ﻫـ( ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺨﻠﻴل ﻤﺤﻲ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺱ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٤٢١ ،ﻫـ ٢٠٠٠ﻡ
.٨٢

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ )ﻤﻊ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﻴﻌﻲ( ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ
ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٦٧٦ :ﻫـ( ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻜﺭ

.٨٣

ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻥ ﻏﺎﻟﺏ ﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ -
١٤١٣ﻫـ ـ ١٩٩٣ﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ﻤﺤﻤﺩ

.٨٤

ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ
ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﻠﻘﺏ ﺒﻔﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﺭﻱ
)ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٦٠٦ :ﻫـ(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻁﻪ ﺠﺎﺒﺭ ﻓﻴﺎﺽ
ﺍﻟﻌﻠﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ :ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ١٤١٨ ،ﻫـ  ١٩٩٧ -ﻡ

.٨٥

ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺒﻭ
ﺒﻜﺭ

ﺒﻥ
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٥٤٣ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻴﺩﺭﻱ  -ﺴﻌﻴﺩ ﻓﻭﺩﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺭﻕ –
ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٤٢٠ ،ﻫـ ١٩٩٩ -
.٨٦

ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ
ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٤٥٦ :ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ –

ﺒﻴﺭﻭﺕ
.٨٧

ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ
ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٦٦٦ :ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻴﻭﺴﻑ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩﺍﻟﻨﺎﺸﺭ :ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ  -ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ –

ﺼﻴﺩﺍ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ١٤٢٠ ،ﻫـ ١٩٩٩ /ﻡ
.٨٨

ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺃﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺍﻷﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ

.٨٩

ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﻥ

)ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ١٧٩ :ﻫـ(

ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺍﻟﺠﻜﻨﻲ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻁﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ١٣٩٣ :ﻫـ(ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ :ﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓﺍﻟﻁﺒﻌﺔ :ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ٢٠٠١ ،ﻡ
.٩٠

ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ ﻟﻼﻤﺎﻡ :ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ
ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻤﺩﻭﻴﻪ ﺒﻥ ﻨﻌﻴﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻀﺒﻲ ﺍﻟﻁﻬﻤﺎﻨﻲ

ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٤٠٥ :ﻫـ(ﺘﺤﻘﻴﻕ:
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻋﻁﺎ

ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ،

١٩٩٠ - ١٤١١
.٩١

ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ

ﺒﻥ ﺸﺎﻓﻊ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﻤﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻲ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ ﺍﻟﻤﻜﻲ
)ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٢٠٤ :ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ
.٩٢

ﻤﺴﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔ ﻤﺴﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ
ﺸﻴﺒﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺨﻭﺍﺴﺘﻲ ﺍﻟﻌﺒﺴﻲ
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)ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٢٣٥ :ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻋﺎﺩل ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻌﺯﺍﺯﻱ ﻭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩﻱ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ – ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٩٩٧ ،ﻡ
.٩٣

ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﻟﻼﻤﺎﻡ :ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩﺍﷲ
ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺭﻁﺒﺔ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻤﺫﻴﻠﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺸﻌﻴﺏ
ﺍﻷﺭﻨﺅﻭﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ

.٩٤

ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ
ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ ﺜﻡ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ :ﻨﺤﻭ ٧٧٠ﻫـ(
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﺒﻴﺭﻭﺕ

.٩٥

ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻭﺍﻋﺭﺍﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺒﻥ ﺴﻬل ،ﺃﺒﻭ
ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٣١١ :ﻫـ( ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ١٤٠٨ﻫـ  ١٩٨٨ -ﻡ

.٩٦

ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﻴﻭﺏ ﺒﻥ ﻤﻁﻴﺭ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ
ﺍﻟﺸﺎﻤﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٣٦٠ :ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺤﻤﺩﻱ ﺒﻥ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ

.٩٧

ﻤﻌﺠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻭﺍﺱ ﻗﻠﻌﺠﻲ  -ﺤﺎﻤﺩ ﺼﺎﺩﻕ
ﻗﻨﻴﺒﻴﺎﻟﻨﺎﺸﺭ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،
 ١٤٠٨ﻫـ  ١٩٨٨ -ﻡ

ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ  :ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ

.٩٨

ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ :
 ١٤٢٣ﻫـ ٢٠٠٢ -ﻡ.

.٩٩

ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ
ﻤﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ
ﺜﻡ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ،ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ)ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٦٢٠ :ﻫـ(
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٤٠٥ ،
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????? ??? ?? ?????? ????? ????:

 

 .١٠٠ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ = ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ
ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﻠﻘﺏ ﺒﻔﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ
ﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﺭﻱ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٦٠٦ :ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ –
ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ١٤٢٠ -ﻫـ

 .١٠١ﺍﻟﻤﻬﺫﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ)ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻟﻤﺴﺎﺌﻠﻪ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ(ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﻤﻠﺔ
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ – ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤٢٠ :ﻫـ  ١٩٩٩ -ﻡ

 .١٠٢ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻠﺨﻤﻲ ﺍﻟﻐﺭﻨﺎﻁﻲ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﻟﺸﺎﻁﺒﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٧٩٠ :ﻫـ(ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻤﺸﻬﻭﺭ ﺒﻥ
ﺤﺴﻥ ﺁل ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ :ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤١٧ﻫـ/

١٩٩٧ﻡ

 .١٠٣ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻨﻲ ،ﻓﻠﺴﻔﻲ ،ﺃﺩﺒﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ،
ﺭﻭﺍﺌﻲ ،ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺤﺩﻴﺙ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ
ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﺎﻁﺒﺎﺌﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺯﺓ

ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻡ
.١٠٤

ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭل ﺸﺭﺡ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ
ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ:
٧٧٢ﻫـ(ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﻟﺒﻨﺎﻨﺎﻟﻁﺒﻌﺔ :ﺍﻷﻭﻟﻰ
١٤٢٠ﻫـ١٩٩٩ -ﻡ

 .١٠٥ﻨﻴل ﺍﻷﻭﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ

ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ١٢٥٠ :ﻫـ( ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺼﺒﺎﺒﻁﻲ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﻤﺼﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ١٤١٣ ،ﻫـ ١٩٩٣ -ﻡ

 .١٠٦ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ،ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ،
ﻭﺠﻤل ﻤﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﻋﻠﻭﻤﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ :ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻜﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ
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ﺤﻤﻭﺵ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲ ﺜﻡ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ٤٣٧ :ﻫـ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺭﺴﺎﺌل ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ،ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﺃ .ﺩ:
ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺒﻭﺸﻴﺨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ  -ﻜﻠﻴﺔ

ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ :ﺍﻷﻭﻟﻰ،
١٤٢٩ﻫـ ٢٠٠٨ -ﻡ

.١٠٧
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